

الفرقان
في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تفسير القرآن
بالرآن ارانُّة:

الجزء الأول
سورة الفاتحة - البقرة

shiabooks.net
رإط بديل > mktba.net

مخطوطة

3-10


,
0,




بَ


-

要罗

## 

## المقدمةة

## تعريف تفسير „الفرقان في تفسير القرآنه:

إن الاسم الكامل لهذا التفسير هو (الفرقان. . . " حيث يتضمن تفسير جميع آيات وسور القرآن الكريم ،بدعاً وخَتْماً . وفقاً للمنهج التجزيئي (أي المنهج الذي يُفسّر القرآن آبة بآية وهو مقابل التفسير الموضوعي اللذي يُركّز على الجانب الخاص من موضوعات كتاب اله).
 التفاسير الإمامية البديعة، فهو يقدّم للقارىء مفاهيم وشروحات جديدة وحليئة بعيدة عن الركاكة يسهل فهمها واستيعابها من قبل الجميع، من خلال جوٌ منفتح يتنفس ويتغذى من كافة الموضوعات الجديدة والحديثة بشكل لم يلحظه أحلٌ من المفسرين القدامى .

أسلوب التفسير:
يُستدرك من العنوان الكبير لهذا التفسير، بأن المفسِّر اتخذ منهج (تفسير
 منهج تفسير (الققرآن بالقرآنه؛ هو الأفضل . لأن هذا الأسلوب - بحسب
 أن نلتزم بهذا المنهج القويم في تفسير كل" الآيات الكريمة. يُصرّح الكاتب (رحمه الله) في تفسيره في مورد آخر بأن تفسير كتاب الشا اللكريمّ، يكون إما من باب (تفسير القرآن بالقرآنهله وإما من باب ارياب اتفسير الرأي" والثاني غير مقبول لدى الجميع
يؤكد مؤلف هذا التفسير في دراساته التحليلية والتفسيرية لهذا المنهج،

 هو الحصول على المفاهيم والمعارف الأولية والأصلية التي تكممن في الدلالة المطابقية لمفهوم الآية، في حين آن الروايات التفسيرية جلَّ همّها هو إبراز الجوانب الخفية والمبطونة فيها .

يشير الدكتور آية الله الصادقي في مقدمة تفسير الفرقان، بأن هناك أربع
مراتب للتفسير وهي :
(اتفسير العبارة، والإشارة، واللطائف وأخيرها الحقائق"ه.
والنمماذج العملية في التفسير هي : أن الـمفسر في تفسير المير المألمأثور والنقلي، يفكّر في الأكتر على التناسب والتعاطي للمعاني المختلفة للآيات والكشف عن المفاهيم الجديدة المتناسقة معها .

وهذا الأسلوب في الواقع هو أسلوب پتفسير القرآن بالقرآنها الذي نحن
 يجعلنا نوكّد بأن هذا التفسير (تفسير الفرقان) يدخل في الـخانة التحليلية والاجتهادية، والتربوية والا جتماعية التي نزل القرآن لأجلها .

# المميزات الخاصسة لـهذا التفسير: <br> 1 - الأسلوب والمنهج الكتابي• <br> أسلوب الكتابة فيها : 

استفاد مؤلف هذا التفسير من صناعة التضمين والتسجيع ومن أسلوب المصادر الصناعي والجعلي؛ حيث اتخذ منهجاً جديداً في التفسير، لم يرد سابقاً في التفاسير الموجودة.
وهذا الأسلوب البديع يجعل القارىء، في البداية في وضِّ يصعب عليه فهم الآيات، وعند مواجهته يشعر بالتكلف والتصنع والتعقيد ولكن بعد احتكاكه وتمعنه به وارتياحه له، سيشُعر بطمأنينة وخاصـة بعد اطلاعه علا على تلك التعابير القيمة والسلسة والتي ستساعده على فهم كافة المـعاني والمفاهيم التفسيرية الواردة في هذا التفسير . خاصة وأن هذا التفسير جمع
 الدارجة بين اللبنانيين والصحف اللبنانية؛ حيث عاش المفسّر مدة هنا متأثرأ بهله الثقافة الرسمية.

Y - Y الاستيحاء والتعاطي من وسعة (ظرفية) المفاهيم وانفتاحها : ومن الخصائص البارزة لهذا التفسير، هو الإلهام والاستيحاء من وسعه وانفتاح المفاهيم والمفردات التي لا تحلّد من ناحية الطبيعة المعرفية والمفهومية لظروفها الضيقة والخاصة (في مورد النطق والنزول - مئلا) بل هي قابلة للانطباق على المصاديق المتعلددة في المستقبل - ولاسيّما بالنسبة
 (المفاهيم القرآنية) على طول الزمن لغير الموارد التي وردت الآية فيها؛ أو طرحت في التفاسير التي تُحلِّد والمفاهيم على المصاديق الضيقة من موارد

خاصة. . ل) كما هو الأمر في الجري والتطبيق. وإن كان هذا الأسلوب (حمل على الجري والتطبيق) وبالعودة إلى كتاب تفسير الميزان القيـيّ،

 العدالة الفردية فقط، بل تشمل العدالة الاجتماعية أيضاً، ولذلك لو كان عدا الرجال والنساء مساوياً في المجتمع فلا يسمح للرجل بزواج

يُخالف العدالة ويُسبِب الظلم (1)
ومئل هذه النماذج موجودة حتماً في تفسير الفرقان حيث استفاد المؤلف من الإطلاق وطبيعة المفهوم اللغوي واللفظي؛ حيث لم تعدُ طبيعة المفاهيم القرآنية محصورة في مورد خاص لناط أفراد وقراءات خاصة منها! وهذا وحده سبب كاني لجعل الآيات متشابهة وهو في الوقت ذاته مخالف للقرآنذ)
r - استعمال الكلمات المستركة في معاٍٍ متعددة :
من إحدى خصوصيات التفسير، هو أنه يحمل هالمففاهيم المشتركة في
 هذه المفاهيم؛ وهو حتماً في هذا السياق يوافق القواعد العلمئمية والأدبية وحتى إرادة المفاهيم المتخالفة ((؟)) بينما التفاسير الأخرى اتخذا وئت معنى
 كذلك (الو كانت الآية الواحدة تحمل معانٍ واسعة (وهي غير متضادة للسياق والمنهج القرآني العام) فإن هذه المعاني سيصعب على القارىء فهمها، الأمر اللذي سوف يولّد التباساً وخلطاً للبعض مما يعسِّر عملية توضيح أو فهم

$$
\begin{align*}
& \text { تفسير الفرقان ج7 صوIVY. }  \tag{1}\\
& \text { الفرقان ج اص•0. } \tag{r}
\end{align*}
$$

المفاهيم المشتركة لمعان ذي مراتب متعددة مثل كلمة هالعلمه" التي تشمل ا(علمه تعالى سبحانهل| واعلم الإنسان العادي") . . (اوهذا يدل على فصا ماحة الـقرآن وبـلاغته وشـــوليته للـمـعاني وللـدلالات الكـئيرة على طول

الزمن. . 1 (1)
ع - شأن النزول في الآيات:
قدّم الـمؤلف في مقدمة تفسيره آراءه حول شأن النزول في الآيات
 في فهم الآيات ولكن لا يمكن أن نجعل هذا ملاكاً لمعرفة الآيات كلها؛ لأن فهـم الآليات يُسـتـفـاد مـن نـفس الألـفـاظ في الـدلالات الـقـرآتنية مستقلاً . . .

إن إذعان المفسر في مورد شأن النزول الآيات، لفهم الآيات وتبيينها،

 في شأن النزول، والثاني كونها تطبيقية، حيث يضعّف مذان الثان العنصران دور دور شأن النزول في فهم الآيات

معرفة النسخ - وسير تدوين التفسير بدءآ وختماً :
دُوّن هذا التفسير من خلال محاضرات تدريسية لطلبة العلوم الدينية في



> الفرقان ج 1 صY
> الفرقان ج اصنهان

تفسير الفرقان، ج Q، صهV.

هذا التأليف حتى عام هو هاق، والبداية كانت في بيروت عبر مؤسسة
 بواسطة انتشارات (افرهنگى إسلامي وأيضاً بالقطع الوزيري") .
ץ - تاريخ قصص الأنياء والإسرائيليات فيها :

بالنسبة للتاريخ والقصص التي ترتبط بسيرة الأنبياء والرسل، فإن المفسر لم يأخذ بصحتها وذلك لورودها عبر روايات عديدة، بينما الأصح هو أن الن يكون عبر كتاب الله الكريـم. (فلنسكت عمـا سكت اللهال ولا ندخل في في التفاصيل والجزئيات. .. فما ورد في بعض الروايات، لا اعتبار لها ولا يمكن الأخذ بها وحتى أن بعضها تُحسب من الروايات الإسرائيلية(1). إن هذا التفسير مخالف حتماً لناحية إدخال الروايات الإسرائيلية في تفسير القرآن، لأن فيها أبعاداً سلبية حتى ولو كانت أسنادها صحيحة ومعتبرة ولنلك اختار المؤلف في تفسيره أسلوب پتفسير القرآن بالقرآنها متجنباً الوقوع في مئل هذه المزالق (r) ع - المباحث الاجتماعية:

يهتم هذا التفسير اهتماماً كيبرأ بالنسبة للموضوعات الـوات الاجتماعية. فيطرح إلى مواضيع عديدة ما بين اقتصـادية وحقوقية، ويتناول بشـكل دقيق دور المرأة وقضية تعدد الزوجات إضافة إلى الأنظمة الاجتماعية ومسألة الشورى والوحدة وغيرها . فيطرح الملاحظات الكثيرة حول المفاهيم والآراء نقداً وتأييدآ(r) . .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الفرتان، جا صم بr. }
\end{aligned}
$$

0
إن هذا التفسير؛ تفسير شيعي إمامي بحت، حيث يتوجه ناحية المذهب الشيعي(1) ولكن في الوقت نفسه يتخذ المؤلّف موقفاً محايداً تجاه المذاهب والآراء التفسيرية والفقهية والكلامية وغيرها . فهو يرتئي بأن التعصب


 الاثنين، محاولاً انتقادها بأسلوب سلسِ ومرن.

النظرة الكلية والعامة للمصنف:
1 - نسخ القرآن :
تتضـمن عملية النسخ نوعين :
نسخ القرآن بالقرآن
ونسخ القرآن بالسُّنة
فالمفسر يقبل النسخ في المورد الأول، في موارد خاصة كحكم النجوى



قابل للبطلان ${ }^{\text {(r) }}$
إن هـذا الإذعان من شأنه أن يوسع دائرة البحث في الردّ والنقد حول الننسخ والروايات المـعارضة (حتى الروايات المنصووصة) فيها مـع عموم

القرآن وخاصها .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الفرتان ج • } \\
& \text { (Y) الفرتاذ، جا صوهr }
\end{aligned}
$$

يعترف مفسر الفرقان كسائر المفسرين بأن للقرآن ظهر وبطن. لأن الروايات التي وردت فيها متواترة. مع أن خلود القرآن وإعجازه يقتضي أن يكون للقرآن بطون، فالمفسر هنا يقدّم أو بالأحرى يستحدث تعريفا تارياً بديعاً وجديداً حول والبطن والظهر" .

إن مؤلّف كتاب الفرقان، ومن خلال استفادته من رواية رُويت عن
 والثـلاث الباقية ترتبط ببطن القرآن (الإشـارات، واللطائف والحقائق)، والدرجة الأخيرة هي التأويل التي يختص فهمها للوحي(1) .
أما المرتبتان الأخيرتان، فلهما درجات وشؤون من المعاني نعرفها بعنوان بطون القرآن - كما وردت في الروايات - وهدفهانها كشف مـر معاني القرآن ورفع الإبهام عند القارىء (أرجو الدقة).

r - المحكم والمتشابه في القرآن :

 (المتشابه ما اشتته علمه على جاهلهله ولذا لا يكون لمفردات القرآلن قصور آو تقصير في دلالاتها على المقصود. فالآيات ومفرداتها، تدل على الما ولى المراد بكلِّ وضوح، كما يؤكّد ويركز في هذا التفسير عليها (r)
الفرقانج جأ صعها ص.


ع - التأمل في التعابير والتدبُّرُ في الكلمات :
يهتم مفسرنا كثيراً باستخدام المفردات والكلمات ولمات وكيفية الاستفادة منها


 سورة البقرة في الآية I Y Y
 قبل عبادته (سبحانه) ونفهم هذا من كلمة (يا) التي وضعت للنداء البعيد كما هو واضح في علوم العربية(1)
0 - جعل القرآن ملاكآ لفهم غرض الآيات لا آراء المفسرين :
هنالك ظاهرة أخرى لمنهج تفسير الفرقان، ألا وهي عدم الاعتماد على

 كلماتها، تجده يفسر الآية مباشرة وبمساعدة آيات أخرى؛ أو بالاستعانة بالروايات الصحيحة فيها . نعم فهو ينقل في بعض الأحيان بعض الآراء أو ينتقدها في مجاله ولكن بأسلوبه هو، أي الإلهام من كتاب الله لناحية فهمه وعدم الالتفات لآراء المفسرين . . حيث يؤكد المفسر في مكان ما من تفسيره، بأن آراء المفسرين، هي آراء شخصية بحيث يتم التفسير كلٌّ بحسب رأيه الخاص به(r)

بالرغم من أسلوب تفسير القرآن بالقرآن الذي اعتمده المؤلف فإن هذا
الفرقان ج! ص£Y .

$$
\begin{equation*}
\text { الفرقان ج ا ص } 9 \text { •r وج •r ص } 7 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

الأمر لا يُلغي حتماً صسة الاستفادة من الروايات خاصة تلك التي تتضمن
 في الآيات وكذلك أبعاد معانيها الواسعة التي لا تنحصر بزمان دون آخر . ولا ننسى أيضاً في هذا السياق استفادة المفسر من الروايات في شأن النزول أيضاً (1)

إن المعيار والميزان في فهم الآية يعتمد على الآية نفسها ودور الرواية فيها وهو تأييد المنطوق والمفهوم فيها لتوسعة دائرة دلالة المفاهيم. وهذا هو تفسير القرآن بالققرآن، مع الأخذل أيضـاً من الروايات للاستيحاء الـياء من محتويات القرآن المنفتحة والملهمة الثرية. وهذه نقطة إيجابية أخرى لهذا التفسير

$$
7 \text { - بحث فقهي استدلالي: }
$$

هنالك تفاسير أخرى مئل تفسير القرطبي، يطرح المباحث الفقهية ولكن

 الأسلوب والمنهج الاجتهادي من خلال التتبع والتدبر في المفاهيم والتعابير
 خلال مفردات الآيات وكذلك ينقِّح الروايات جرحاً وتعديلاً، سنداً ودلالة
 المنهج اكتسب تفسير الفرقان مركزاً مهماً في الفقه القرآني.
يشير المفسر في مقدمة التفسير إلى أممية هذا المنهج، ، بمعنى أنه لو لم لم يطرح الفقه الققرآني من خلال المباحث القرآنية، لبقيت الآيات الفقهية في

كتاب الله غير واخحة . ولذا عمد مفسر الفرقان؛ إلى إدخال وإدراج مباحث وروايات جديدة في الفقه القرآني : ت ت ا لعدد المصادر في هذا التفسير -
من مميزات هذا التفسير هو التنوع والتعلدد في منابعه ومصـادره التي يستفيد منها المفسر . فمن خلال تتبعنا لذلك، حصلنا على النتائج التالية:
 بحدود •^ مأخلاً بما فيها من الصحاح ومسان الصانيد أهل السنة وأدعية أهل البيت المفسر على الأحاديث المعتبرة والتي لم تخالف القرآن؛؛ لم بهتم بالجانب السندي (التركيز على كونها مونوقة الصدور، لا أنه يصدر من الثقة - حسب المصطلح الموجود في علم الـحليث واللدراية) لا بل استفاد المفسر فير في بعض الأحيان من بعض المصادر التي لا استحكام فيها من حيث السند.
ب - المصادر التفسيرية:

بلغت المصادر التفسيرية التي اعتمد عليها المؤلف في تفسير الفرقان
 بين هذه التفاسير : الثقلين، واللدر المنثور، وتفسير القمي، والبرهان اللذي




ج - المصادر اللغوية: هناك مجموعة من كتب اللغة استعان بها المفسر
 مفردات الراغب، ونهاية ابن الأئير

نذكر هنا بأن مفسر الفرقان يدرّس اللغة في مباحثه اللغوية بصورة عامة

وغير مقيدة ومستندة إلى منابع معينة، كما أنه لا يذكر مصادر مذه الكتب
غالباً .
د - المنابع المتفرقة :
وصل عدد هذه المنابع والمصادر إلى أكثر من •7 مصدراً من الكتب والمقالات والدراسات في الموضـوعات المـختلفة حيث تجد فيها الكتب العلمية والتاريخية والموسعية (دائرة المعارف) وبعض المججلات والصحف ذُكرت أغلبها لتأييد نظرية تفسيرية وفي بعض الأحيان نُقلت لنقد الكتَّاب ومستنداتهم في ظلال الآيات والمفاهيم القرآنية .

1 - الاستفادة والاستعانة بكتاب العهلين باللغة العبرية:
من إحدى مميزات تفسير الفرقان، والتي لا نظير لها هي الاستفادة من المتون العبرية في كتاب العهدين. والهدف من نقل هذه المطالب موا مو أولاً التأيد للمفاهيم القرآنية وصحة حقائقها وإخبارها من البشارات حول التا النبي


كتاب العهدين(r)

$$
9 \text { - الإبداع والتحديث }
$$

إن تفسير الفرقان، وصل في دراساته إلى إبداعات ونظريات جديدة ومبتكرة ولاسيّما في دراسات فقه الأحكام، سواء كانت هـه النـا
 واحتمالات. ولتوضيح هذا المئال نشير إلى نموذج بألا الآيات التي وردت حول پالعلم" في نسبتها إلى الله في مجرى الزمان؛ مثّل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الفرقان جاص (Y) }
\end{aligned}
$$

(اعلم اللهّه و(اعلم الله" وغيرها، فلم يذهب (لم يقبل) مؤلف الفرقان، بألن
 وفي مبحث وموضوع العصمة (عصمة الأنبياء) فللمؤلف نظرية نالثة في
قبال نظريتي العصـمة وعدم العصـمة . فهو يذهـب في دراسته إلى أن النبوة


فالمفسر في مسألة מالخلق والأمر والمادة والتجردلا يعتقد بأن المـجرد
الواقعي مو اله وحده(r)
وكـلـك في مسألـة مُبطـلات الصـوم، فإن له نظريـة في أن شـرب
الدخانيات لا تبطل الصوم(ع) "
فمن خلال قراءتنا لهلا التفسير نواجه مئل هذه الآراء النادرة، أو الشاذة غير مسبوقة في نظريات الآخرين من المفسرين . ولا شكّ في أنها تحتاج إلى النقد والإشكال .
-1 - المواصفات والمشخصات المشتركة لهذا التفسير مع التفاسير
الأخرى :

نشير في هذا القسم من اللدراسة ومن خلال ما تقدم إلى بعض خصائص
ومناهج تخص هذا التفسير ومن بينها :
1 - السياق والتناسب
لم يهتم مفسر الفرقان، بسياق الآيات كثيراً، وخاصة أنه لا يستفيد منها

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) الفرقان ج FV } \\
& \text { (Y) الفرقان جا صع ع صY } \\
& \text { (r) الفرقان ج اص } \\
& \text { (8) الفرقان ج }
\end{aligned}
$$

لتفسير الآيات عادة. فهو عندما يتطرق إلى آية أو مجموعة منها، لا يركز بالاستدلال أو الابتناء لنظرية تفسيرية من خلال ترابط الآيات وتنات وتاسبها ـ إلاّلا
 لناحية المفهوم التفسيري إلى جانب مبادئه الأصلية في المنهج التفسيري النا إن المفسر في تفسيره (اللفرقان) يعتبر بأن (ترتيب الآياته في القرآن وحيانية وتوقيفية ؛ مثل تنزيلها فهي ترتبط بالله تعالى وليس بأشخاص وجهات

فهو يحلّد ترتيب السور في القرآن من الله تعالى كما هو الأمر كذلك في التنزيل. فلذلك فإن التنسيق بين الآيات أو السور أمر طبيعي وغير مردود ولكن فهم هذا الترابط والتنسيق فيها لا يُستوعب غالبآ مع آنا لا يمكننا آن ننكر أنه في بعض الأحيان يمكن أن نصل بالتدبر والتدقيق إلى دلائل هذا الترابط؛ لأن ترتيب هذا الكتاب وتبويبه لا يكون جزافياً اليضاً . Y - القراهات

فيما يتعلق بموضـوع القراءات نلاحظ بأن مفسرنا يعتقد بتواتر القراءة الموجودة في القرآن - الذي هو بين أيدينا - غير آبيه بتعلد القراءاءات. فحينما يطرح المفسر آراءه لنقد مذاهب المعتقدين بتعلدد القراءات، فإن مرّد ذلكّ يعود إلى أن تلك الآراء وتلك الروايات تشير إلى قراءات مختلفة وهي الـلفي
 ياسين" (في سورة الصـافات)، محتتجاً بأن القراءة المتواترة هي قراءهة هآلك ياسين"، ، مع أنه حسب تأييد الروايات لصحة قراءة الهمزة المـمدوودة يؤيد هذه القراءة أيضاً مع وجود اختلاف في المعنى والمفهوم بين القراءتين.

$$
\begin{align*}
& \text { الفرقان جاص 101 }  \tag{1}\\
& \text { الفرقان جا صهو } \tag{Y}
\end{align*}
$$

## رسالةٌ مـن صاحب تفسيـر (الميزان)،

نعريفاً بتفسير الفرقان

من عشرات الرسائل التي وصلتنا تعريفاً بتفسير الفرقان من مختلف رجالات العلم وعباقرة الفضل والتفكير وأصحاب التفسير في شتّى أنحاء
 حسين الطباطبائي دام ظله الوارف على رؤوس المسلمين، وإليكم ترجمتها

فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد الصادقي المحترم دامت إفاضاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

زرنا مجلدين من تفسيركم الشريف (اللفرقان) مع كتابكم الكريمه فبعد فراق طويل بيننا بأعوام عدة، وانقطاع أخباركم عنا بزمن بعيد، يسرني آن وصلني نبأ صستكم وتوفيق سماحتكم، فحمدت ربي، وأرجو منه سبحانه أن يقرنكم دائماً بالعافية والتوفيق، وأن يسلّد خطاكم، ويؤيدكم بألطافه وعناياته

إن تفسير (االفرقانه الشُريف الذي زرته، إنه لكتاب يقرُّ عيوننا، وهو سند عزّنا وأحلٌ من مفاخرنا - نحن المفسرين - إن شاء الله تعالى تكرس كافة طاقاتك وإمكانياتك وتبذل جميع مساعيك في مواصلة هذا الأسلوب الفريد من التفسير - أعني: تفسير القرآن بالقرآن - فلا تملَّ ولا تكسل ولا تفشل في هذا المشروع العظيم، خدمة للمعارف القرآنية، وكشفاً للقناع عن

رسالة من صاحب تفسير (الميزانه،
ذخائر هذا الكتاب المكنون السماوي، وأرجو من الله عزّ اسمه لكم التوفيق وآن يؤيد سماحتكم في هذه السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد حسين الطباطباني


## الـلدخل

الحمد له الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً . قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالدات ألـأ لهم أجراً

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً وهادياً إلى اله
بإذنه وسراجاً منيراً .
وصلواته التامات الزاكيات على من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باله شهيداً! .
 وصفوتك وصفيك وخير خيرتك نبي الأمة وإمام الرحمة، وعلى آلك الطاهرين المعصومين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراً . رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك

سلطاناً نصيراً.
رب وفقني لتقواك واجعل لي من أمري يسراً وكفّر عني سيئاتي وأعظم لي أجرأ. واجعل لي مخرجاً واهرقانآه إنك كنت بنا بصيراً أُ
رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وكفى بك هادياً ونصيراً.





وهذا النور البرهان - المبين البيان التبيان: قرآن عربي لا عوج له في
 تبيانه، وترى النور بحاجة إلى نور، والبرهان يحتاج إلى برهان؟؟! وهو نور

 والدرجة العليا، والثفاء الأشفى، والفضيلة الكبرى، والسعادة العظمى، من
 ومن لم يفارق أحكامه رفعه الله، ومن استشفى به شفاه الله، ومن آلثّه عله
 ودثاره أسعده الها، ومن جعله إمامه الذي يقتدي به، ومعوّله الذي ينتهي إليه أداه الله إلى جنات النعيم والعيش السليم|"(V)

فـ (إإه هذّى من الضـلالة، وتبيان من العمى، واستقالة من العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من الأحداث وعصـمة من الهلكة، ورشد ورئ من الغواية، وبيان من الفتن، وبلاغ من اللدنيا إلى الآخرة، وفيه كمال دينكم، وما عدل أحد عن القرآن إلّا إلى النار"(1)

$$
\begin{align*}
& \text { (I) (Y) سورة الزمر، الآية: YA. }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: 1. } 1 \text { الان } \\
& \text { سورة النحل، الآية: 19 ال } 19 . \tag{0}
\end{align*}
$$

(فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفَّع وماحل مصدَّق، من جعله أمامه قاده إلى الجننة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب وهي فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل وليس بالهزل. . . ظاهره أنيق، وباطنه
 عجائبه، ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهـلى، ومنار الـحكمة، ودليل المعرفة لمن عرف الصفة فليجلُ جالٍ بصره وليبلغ الصفة نظره ينج ويتخلص من نشب فإن التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في
(الظلمات بالنور فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص|"(1)
(انورّ لا تطفأ مصابيحه، وسراج لا يخبؤ توقُّه، وبحر لا يدرك قعره،
 وتبيان لا تهدم أركانه، وشفاء لا تتخشى أسقامه، وعزّ لا تهزم أنصاره،
 وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق
 يفيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها وبا المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها



 = أبداً ولا في ولد طلحة والزيير اببداً وذلك أنم نبذوا القرآن وابطلوا السنن وعطلوا الأحكام وتال رسول الش ال (1) أصول الكافي r: بهره علي بن إبراميم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد


لمن تكلم به، وشاهداً لـمن خاصـم به، وفلجاً لـمن حآَّ به، وحاملاًّ لـمن
 وعى، وحديثاً لمن روى، وحكماً لمن قضى|"(1)

وهو (بيان ما قبلكم من خبر، وخبر ما بعدكمّ، وحكم ما بينكمه، وهو


 الرد، ولا ينقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، هو الذي لم تلبث اللا الجن إل

 هو الكتابب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميل(r)
إنه هبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصـادق والنور الساطع، والضياء اللامع، بينة بصائره منكشفة سرائره، متجلية ظواهره،
 حجج الله المنورة، وعزائمه المفسّرة، ومححارمه المـخدّرة، وبيناته الـجالية، وبراهينه الكافية، وفضائله المندوبة ورخصهه الموهوبة، وشرائعه المكتوبة|(گ)

ص Y Y - عبده.
سورة الجن، الآيتان: I، r .



 المخرج منها؟ نقال : كتاب اله فيه .





هامشي ليس يوصّل إلّا فهماً لوحي القرآن وتفصيلاً .
فلنـخضـع للـقوآن كـما له فإنـه خير كـلام لله، وقد روي عن الإمام
 يغش حزناً أو وجلاً في سرّه فقد استهان بعظم شأن الله وخسر خسرانان مبيناً، فقارئ القرآن يحتاج إلى ثلاثة أثياء: قلب خاشع وبدن فارغ وموضع خال، فإذأ خشع له قلبه فرّ منه الشيطان الرجيم، وإذا تفرغ نفسه من الأسباب تجرد قلبه للقراءة فلا يعترضهـ عارض فيـرمهه نور القرآن وفوائده، وإذا اتخخل
 روحه وسرّه باله، ، ووجد حلاوة مخاطبات الله عباده الصالحين، وعلم لطا لطفه
 من هذا المشرب فحينئذ لا يختار على ذلك الحال حالآ وعلى ذلك الوق
 فانظر كيف تقرأ كتاب ربك ومنشور ولايتك، وكيف تجيب أوامره ونواهيه، وكيف تمتثل حدوده فإنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدلـي خلفه تنزيل من حكيم حميد، فرتله ترتيلاً، وقف عند وعده ووعيده، وتفكر في أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من إقامتك حروفه في إضاعة حدلدودها(Y) فالأصل في كلٍ شـارد ووأرد هو الـقرآن، يُردّ إليه غير الضهروري من

اللدين، ليعرف به المارد عن الوارد، ويميّز به الغث عن اللسمين والخائن عن
الأمين
وإذا كان القرآن هو المعوَّل والمرجع لسواه، فبأن يكون مرجعاً لنفسه أحرى حيث التمسـك بالققرآن في الأمور المستتبهة إصـلاح لها ، ووصول




 الهامش الشارح لكتاب الله، ما ثبت أنها من سنته، ولا يعرف إلّا بموافقته





الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة|(ع)
 بطاعتهم الـمطلقة بـعـه وبعـد رسوله: فطاعة أولي الأمر هي طاعة الرسول
 - يحملون إلاّلا سنة الرسول

$$
\begin{aligned}
& \text {.1. سورة الشورى، الآلآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: }
\end{aligned}
$$

ففي هذا المثلـث البارع من الطاعة المطلقة طاعة اله هي القاعدة الرصينة وطاعة الرسول بعدها هي الزاوية الأولى حيث يصـر عن الهه
 سبيل للتعرف إلى واقع السنة التي ترويها الرواة الّاّلا موافقتها لكتاب اللا و, وذَ فـ (القرَآن يفسر بعضه بعضاً وينطق بعضه على بعضل|(1) وآيات العرض وأحاديئه المتواترة تفرض على المستفسرين عن آي الذكر الحكيم أن يبدؤوا بالتدبر في القرآن نفسه كما يجب، نم عرض المر الأحاديث المفسّرة للقرآن على القرآن فيستفسر الموافق له ويرفض المـخالف، لكي يحصل على مـعاني


ولا يعني تفسير القرآن بالقرآن ضرب بعضه ببعض دون رعاية لمناسبات الآيات، وآن تُنثر آياته نثر الدقل دون تأمل في رباطاتها (و قد رأى رسول الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضهـ

ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه||(r)
وخرج على قوم يتراجعون القرآن وهو مغضب فقال : (بهذا ضلت الأمم
 فعلى المفسر التدبّر التام في آي الذكر الحكيم، متحللاّ عما أثبته هو أو

AY : مورة النساء، الآية (Y)

 أبيه عن جلُه عنه

أثبته الطرق العلمية أو العقلية أمّاهيه، مستنطقآ كل آية بنظائرها في المغزى، فيستفسر عنها أشباهها ونظائرها، متبنتاً عن الأحاديث الموافقة الملائمة لها . فاختلاف الروايات في تفسير الآيات، واختلاف المفسرين من جرائه، ومن اختلاف أفهامهم وأساليبهم، هذه الاختلافات ترد إلى القرآن نفسه، فلا يصدَّق عليه إلّا ما يصدقه

إذاً فمسالك التفسير كلّها هباء وخواء إلّا تفسير القرآن بالقرآن، كما وأن اللرسول والأئمة من آل الرسول سلكوا هذا المسلك القويم في تفسير آي الذكر الحكيم، وعلى المفسرين أن يتعلموا هذه الطريقة المثلى من هولاء
 تفسيرآ للآيات بالآيات، ثم سلوكاً في صراطهم المستقيم على طول الخط ومر" الزمن.

فالتفسير بين حق وباطل، تفسير بالقرآن وتفسير بالرأي اومن فسر القرآن


 اختلافات المفسرين في تفسير الآيات إلّا لتفرقهـم أيادي سبأ عن تفسيره بنفسه، أو عدم المؤهلات لمن حاول تفسيره بنفسه، فإن له شروطاً جمة(1)

روى أبو عبد اله محمد بن إيراهمير بن جعفر النعماني في تفسيره بإسناده عن إسماميل بن جابر قال : سمعت أبا مبد الش 艮


 زماذ وعلوا منهم ثم تتلومم واتبعوا فيرمم وأخلموا لهم الطاهة خحتى ماندوا من أظهر=

فالمـحدث يفسره بما يجده من أحاديث تناقلتها الرواة، ناظراً إلى أسانيدها، غضاً عن متونها، فإذا قيل : إسناده صحيح، صـحّح بـا به تفسير
 ومسيحيات وأضرابها من خرافات تسربت إلى أحاديث الإسلام فترسبت في كتب الحديث، مهها صحت أسنادٌ منها أو ضحفت . كما يروى من طريق السُّنة (إن النبي

 جاهلاً أو متجاهلاً من كرامة الخلافة الإسلامية المنصو صة المنصوبة . =



 اله من لم يعرن من كتاب الش لم








(1) سورة الإسراء، الآية: V\& .


وكثير أمثال هذه الخخافات الزور التي تناقلتها الرواة والمفسرون من
الفريقين دون رعاية لصريح القرآن أو ظاهره حيث يمجّه وينافيه.
فهذا ليس تفسيرآ للقرآن بالسنة، وإنما بالرواية التي يعتبرها روها رواتها سنا ويتقبلها المفسر بالسنة كسنة، وما هي سنة، فإنها ليست إلّا قول الرسول أو

 يصدّق على الرسول ما يكذبه القرآن وإن صحت أسناده، وقد يصدّق عليه ما يصدقه القرآن وإن ضعفت أسناده، فلا يسند الحديث صسحيحاً إلًا متنه الموافق للقرآن دون سنده، ولا نحتاج إلى صسة السند في متن صسحيح إلّا لإتقان


صحة السند في متن لا يلائم القرآن، فإن الباطل لا يصدر عن الرسول الـا وقد تواتر عنه هِ
 الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا بها" ${ }^{\text {(r) }}$

سورة الأنعام، الآية: •0.

 آل الرسول - والثاني يضرب عرض الحانط وكذلك الثالثت إذا لم يتحمل التأويل، والرابع يصدق ولكن لا يسند إلى الرسول - والألا لول في صسة المتن موا القته لكتاب الها اله أو سنة رسول اله هِ
 رواه الطبرسي في الاحتباج بالإسناد إلى البي جعفر الجواد




أو اما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكـم يخالف كتاب الله فلم أقله||(1) حيث السنة، وهي الشا كتاب الله دون أن تكون فيها محادة لكتاب الها، وإنما هي كظل وهامش يوضّح منه ما خفي على القاصرين
 الصـادقي

". . . فاتقوا الها ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبيّنا إذا حدننا قلنا قال اله
( $=$ انتها بجذن سنتي، وإنما اكتاب الشا الها

المصلر الـابابت نفسه
 الصادقي


 حضر ابن ابي يعفور في مذا المجلس تال سألت أبا مبد اله (YO) مثله
رجال الكثي ( (1E7) ( حلثني محمد بن تولويه والحسين بن الحسن البندار التمي قالا حدئنا


 الش 希



فالقرآن هو النور الذي يصوٌّب الصواب ويخطئ الخطأ وكما يروى عن النبي


 عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم ما شرح لنا

(Y) أهول الكافي 1: 18 علي بن إيراميم عن ابيه عن السكوني عن أبي عبد اله

R
وني أمالي الصحلوق قال : حدثنا أحمد بن ملي عن إيراميم بن ماشم قال : حدثنا أبي عن أبيه

 المحاسن (YYY) للبرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اله



 في الهلكة وذكر مثله وفي المستدرك بـ
 المحاسن



 النص إلى فيره، أم منسوخة أماميه ولكن القرآن لا يتطرق فيه شيء منها.

وهكذا نجد مستفيضاً من الأحاديث أن ما لا يوافق كتاب الله أو يخالفه فهو زخرف أو فاضربوه عرض الحائط، وكفى بما أوردناه نماذج وأن أن كان يكفينا


 وجوب عرض الحليث على القرآن! .

## وهنا فوائد هامة:

1 - آيات العرض وأحاديئه شاهدة على أن ظهور الكتاب - فضـلاّ عن صريحه - حجة، وإلّا فكيف يقاس الحديث على على كتا ولاب غير مفهوم، أم لا


 أجمل على القاصرين لا لقصور في دلالات الكتاب، فإنها بينات حتى في
 الألفاظ التي هي في أعلى قمم الفصاحة والبلاغة والرواية القائلة إن القرآلن لا يفسر إلآلا بالأثر الصحيح عن النبي الحظر عن تفسيره بالرأي، ويا ترى إن تفسير القرآن بالقرآن محظور، تم وإلذا





$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة العنكبوت، الآية: } 01 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: •1. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {.IV. مورة الأعران، الآية } \tag{r}
\end{align*}
$$




 إلّا هراءة جارفة تمس من كرامة هذا الكتاب المبين الذي فيه تبيان كل شيء!

Y Y ا أدلة العرض تحثّنا على التدبر في القرآن كما يصح ويجب، قدر ما يمكن أن يعرض عليه الحديث، فيعرف الغثث عن السمين والخخائن عن

 يشك فيه يرد إلى قائله أو راويه.

فليس للمفسر أن يعتمد على حديث ما لم يعرضه على القرآن، ولا لـ

 أخرى بضهرب الققرآن بعضهه ببعض ونتره نثر الدقل، وإنما بسرد الآيات
 الأخرى كما يقتضيه ترتيب المعنى .. ناظرأ إلى الآية نفسها تم مـا تما تحتفُ

 تم نظرة الاستيضاح لما استخفى منها من إشاراتها ولطائفها وحقائقها إن لم
 القرآن، فأهل البيت أدرى بما في البيت.
(1) سورة النساء، الآية A (1)
(Y) سورة محمد، الآية: ع.

فأقل ما يجب التحري فيه هو فهم العبارة من الآية، ومي المـعنى اللمطابق الظاهر، نم يتبناه لسائر الزوايا في مربع التفسير حيث مور مو على
 القرآن إذا كان يعني تفسير العبارة، كما يتبنى الثلاثة الأخرى فيما الحديث يعني تفسيرها.

W - مما تدل عليه آيات العرض وأحاديثه أن هذا القرآن المعروض عليه هو النازل على النبي وإلّا فكيف يحتل المركز الأصيل الوحيد الممعروض عليه للأحاديث كل الأحاديث. إذآ فكل ما ورد في تحريف القرآن بزيادة أو نقصـان هي مـا مـا
 أو إعراب أو ترتيب أو تركيب تتخالف القرآن المتواجد اجن عند المسلمين، المتواتر مرّ الزمن، ومن لطيف الأمر أن الأحاديث الحاماملة لكلمات أو آيات
 اختلقتها أيادِ أثيمة إسرائيلية أو مسيحية وتسربت إلى جهال يحسبونهم

علماء!
والقرآن جملةً وتفصيلاّ دليل على براءته من زيادة أو نقصان، فما هي

 بالقرآن إلّا وهو لائح حتى عند السوقيين العرب وغيرمـيمر.
 تحت الحرف ؛).
لثد جمع الميرزا حسين النوري في نصل خطابه ستة مشر موضعاً - بعد كذّ مديد - مما يحتج به على وجود التحريف بالنقيصة، أكرما تنحو نحا المجذون لم يشر أبداً إلى مذا الحذف! المظلوم اليتيم!.

وكيف يجرؤ أحد أن ينال من القرآن بزيادة أو نقصان حتى في حرف منه


(Y) (raty

إن مـدعي التححريف إنما يهرف بـما لا يـعرف جهلالّ، أو ما يـعرف
 صيانة القرآن عن التحريف على ضوء آية الحفظ والعزة وأضرابهما واله من وراء القصد.

ع - ومـما تشهـد عليه أدلة العرض أن الرسول


 فيما يفتون، أين ذلك من كتاب الله حتى يرونـ الا دلالات القرآن، دون أن تأخذهم الآراء والأهواء أيادي سبأ! . وإذا كان تفسير القرآن بالـحليـث - دون نظر في متنه وعرض على القرآن - تفسيراً بالرأي، فتفسيره بآراء المفسرين، متفردين أو مكثرين أو
 يسمى تفسيرأ بالرأي، فإنه يجمعه تفسيره بغير حجة من الْاه كتاب أو أو سنة تطعية، تفسيراً فيه تحميل على القرآن ما لا يتحمله أو لا يلائمه . فعطف القرآن على الرأي كعطف الهدى على الهوى يعطفان بالإنسان

 الههدى على الهـوى ويـطف الرأي على الـقرآن إذا عطفوا القـرآن على على

الرأي|"(1)
فالذي يفسر القرآن جاهلاً بموازينه، أو تجاهلاّ عما يجب في تفسيره،




مثل ما يهرأه الههارعون المـفرطون أن العبادة إنما هي لغرض اليقين والوصول إلى المعبود. فإذا أتاك اليقين فلا عبادة، مستندين إلى الآية: \$وَآَبْد
 الدرجات، كما وأن المعرفة درجات، ولا نهاية لهذه أو تلك وحتى لرسول الهس
 حتى تنتهي عنده العبادة، وقد عبد الرسول
 لم يكن آوّل العابدين واصـلاً إلى درجة من اليقين التي وصلها هؤلاء المدعونا
 اللذين هم لم يصلوا بعد إلى درجة من الإيمان فضلاّ عن اليقين! ! أو ما يتقوله بعض الفلاسفة أن له عالمين : عالم الأمر وهو إحداث

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نهج البلاغة في كلام له } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { r. } \tag{£}
\end{align*}
$$

المـجردات، وعالم الخلق وهو إحداث الماديات مستندين إلى الآية: ولقِلِ (r)

فالروح من عالم الأمر المجرد عن المادة دون الخلق المادة! رغم الما النا



 آلَ لَ لَ




 كائن مجرد عن المادة أو الطاقة المادية سوى الهُ(0)


 الأدهياء، رغم أن أبناء الأصـلاب نص في حرمة حلائلهم فقط وفي حلية

$$
\begin{align*}
& \text { مورة الإسراء، الآية: } 10 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعراف، الآية: عه } \\
& \text { سورة الأهراف، الآية: عه }  \tag{r}\\
& \text { سورة الصـافات، الآية: مرا } \tag{६}
\end{align*}
$$

راجع كتابنا (احوار بين الإلهيين والماديين" وكنلّك بطيّات آيات اللخلق والأمر في الفرقان.


حلائل الأبناء من الرضاعة مع الأدعياء، ولو كان المقصودد ما يهرفونه لكان النص (اغير أدعيائكم" ومن ذلك كثير نأتي عليه في طيات آياتها .

ومن متفرنج أدمشته العلوم الحصرية لحدٌ كأنها مي الأصل والقرآن من فروعها كالشيخ الطنطاوي في جواهره! حيث يعتبر فرضية انفصال الأرض عن الشمس لمفترضيها الأوروبيين قانوناً علمياً تم يختلق لها تفسيراً لبعض

 والأرض هي هذه الأرض حيث فتقها الهُ عن الشمس بعد رتقهما وهأَأَلَّر يرَّه الماضي تعني هذا المستقبل الزاهر آن العلماء الكفار الغربيين يرون انفصال الأرض من الشمس!

وفي ذلك تحمميل على الآية ما لا تتحمله من تحويل ماضيها إلى الـى مستقبلها، وتفسير سماواتها إلى شمسها التي هي ذرة صـغيرة من أدنى الجزر السماوية الأولى إلينا، ومن نم ففتقهما، لا فتق الأرض من السماوات:

الشمس!
تم الآيات في فصّلت تفصّل إن خرافة هكذا فصل باطلة حيث تقول بعد

 وشمسنا هذه هي من مصابيح السماء الدنيا المخلوقة في السبع بعد دخان السماء، إذاً فالشمس متأخرة عن الأرض بمرحلتين!

ومن ذلك كثير عند المتفرنجين من المفسرين الذين غرقوا في العلوم
سورة الانيبياء، الآية: •ب.


والنظريات الجديدة، ونسوا أن القرآن هو علم الله فلن يتبدل، والعلم دوماً في تبدل وتحوّل من خطأ إلى صواب ومن صواب إلى أصوب! . .


 ذلك تفسير له بالرأي، دون علم أو إثارة من علم أو كتاب منير .

فلا تغتر بالتحقيقات الفلسفية والتلطيفات العرفانية، والتدقيقات العلمية! التي تحول دون استنباط القرآن كقرآن، تحميلاٍ عليه ما لا يتحمله.

وتحلّل - حين ما تروم تفسير القرآن - عن كلّ شارد ووارد حتى وعن مذهبك فضلاّ عن رأيك أو آراء الآخرين، تحلل عن كلٍ ذلك وعش الآية
 وبنظائرها التي تعني معناها، عشها كذلك محقِّاً صافي القلب خالي الذها الذهن

 ولا توافقه حيث لا تمثُّ بصلة دلالية أو معنوية بما تحمله عليها، واله من وراء القصد.

فالذي يفسر القرآن برأيه أو برأي مذهبه أو تقليده أو أيآ كان من آراء إنما يفسر نفسه أو مذمبه عبر القرآن بهواه، دون أن يهتدي بهداهاه، تفسيراً لنفسه دون تفسير القرآن نفسه، فلذلك ا(كان مصيره إلى الناره (اوليتبوأ مقعده

ولأن الأهوية والآراء تـختلف، والـمذاهـب تتخخالف، والنظريات تتضارب فمعاني الآيات لمن يحمل هذه وتلك تتهافت، ويصبح القرآن مجال القيل والقال ومعترك الآراء والأقوال.

وأما إذا صدر المفسرون عن مصلدر واحد، وساروا في مسير واحد، مفسرين للقرآن بالقرآن، على ضوء السنة القطعية الملائمة للقرآنن، اغتربت خلافاتهم، واقتربت أفكارهمّ، وإذا جعلوا أمرهم شورى بير بينهم قلَّ قليلهم وصح عليلهم، واستشرفوا إلى ينبوع الوحي وإن كانوا في ذلك درجات. صحيح أن القرآن بيان للناس، إلّا أن بيانه درجات كما الناس درجات،
 على أربعة أثياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالـالعبارة للعوام والإشـارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياءها وهـذه الأشياء المراحل هي متلائمة رغم درجاتها والار

فالعبارة - وهي ما يعبَّر عنه اللفظ - هي التفسير الظاهر، والإشارة هي
 التأويل (1) فالذي لا يعرف التفسير الظاهر هو أدنى من العوام-(r) ويُروى

 جاهلهه فالتشابه في آياته ليس من مقولة الدلالة اللفظية، أن تكون اللآلية قاصرة الدلالة، وإنما هو لعلو المدلول على وضوح الدلا اللة، وكما الأفهام درجـات في مـفـامـيـم الآيـات، كـلـلـك الآيـات درجـات في مـحـكـمـات



 تقسبم الإمام
والمقصود تقدم العلم والعقل ملى مزّ الزمن، فليس مناك آليات متيات متشابهات لإبهام دلالي، وإنما لُعلّ مدلولي عقلياً او ملمياً فالتقدم العقلي والعلمي يفسر مذه التشابهات على تدره.

ومتشابهات، رب محكمة من جهة متشابهة من أخرى، ورب محكمة عندل
 وأخر محكمات، وإنما هي حسب درجات الأفهام، فالتشابـابه والإحكانام
 وبعضها متشابهات كاللحروف المقطعة في أوائل بعض السور. فليس للمفسر الخوض في آيات اله، قائلاّ بغير علم أو إثارة من علم

 والعلوم يكشف جديدات وجديدات من معارف القرآن، متشابهات عقلية أو
 يخفى عليهم زاعمين آن لهم تفسير كل آية، أو كل زاوية من زواياها . وعلى المفسر العارف أن يفسر الآيات - كما تهليه - بعضها ببعض، دون اتكالية على آراء المفسرين، فليسبر في كلِ آية غورها آلا كتب أو مقالات أخرى، فلا يحوِّل البحث والتنقير عن آيات الأحكا الألا
 يجب على الآيات في الأحكام اللهم إلّا أحياناً وهامشياً محولاً إلى التفسير أو الكتب المؤلفة في آيات الأحكام فتصبح آياتها غير مفسرة لا في التفسير ولا في الفقه، ولنلك نرى فتاوى تخالف كتاب الله من فقهاء الإسلام شيعة
 شهرات أم وإجماعات. حيث القرآن هو المصدر الأصيل.
(1) سوف نسبر غور البحث عن اليحكم والمتشابه في آية التقسيم من آل عمراذ.

 أحرى بالرعاية من حرمات الفقهاء.

ولعمر اله لقد كانت تنحية القرآن عن القيادة المستقيمة، وإخراجه عن الحوزات العلمية حدثاً هائلاً في تاريخ الإسلام ونكبة قاصمة في حوزات الـات
 نجد كتاباً ظلم ولا نبياً أكثر من القرآن ونبي القرآن! لقد كان القرآن يقود المسلمين بعلما فسدت الأرض وتعفنت الحياة والقيادات، وذاقت البشرية الويلات من القيادات العفنة، ولكنّما الاستعمار
 الإسلامي وعن الحوزات العلمية بوجه خاص، لـدل الحّ لا يعتبر مدرس التفسير ومتعلمهه من طلاب الحوزات وعلمائها، بل ويـعتبر أحياناً من مـخربيها وناقضي سنتها! نرى الطالب في حوزة علمية يدرس عشرات من السنين، "م يتخرج وليست له معرفة بمعارف القرآنَ، والمسلمون بحاجة ماسة إليها وقد (اضعف الطالب والمطلوبه! !
نرى القيل والقال في كلّ مجال من بحوث أدبية - أُصولية - منطقية أم



القرآن عن أهله - حاصلة دونما صعوبة أو محاولة مستمرة. ذلك! ورغم أن الاحتكام إلى الش، المتمئل في كتاب الش ليس نافلة
 من صنع اله - لا تفتح مغاليق عقليتها وفطرتها إلّا بمفاتيح أُخرى من صنع اله اله


$$
\text { (1) سورة الإسراء، الآية: } 9 .
$$

منه ولا قيّم ولا أقيمه نم ولا يسامى أو يوازى بكتاب سواه ولا ما بين يديه من وحي الكتاب فضلاً عن سائر الكتاب.

لقد تسلم القرآن القيادة الخاللدة روحياً وزمنياً مـذ بزوغه حتى القيام، ولكنما المسلمون قبل من سواهم تحللّوا عن قيادته الزمنية إلى الطواغيت، وعن قيادته الروحية إلى اجتهادات متخلفة مختلفة، ولو ألوا أنهم تبنّوا فيها القرآن كرأس الزاوية، وهندسوا بنيان الإسلام على هذه الزاوية لقلّت خلافاتهم، وذلت أعداوْمم.

ومن المضحك المبكي أن المسلمين ككل أو جُل لا يبالون بالقرآن مبالاتهـم بروايات ونظرات، وهـم مصـدقون كمبدأ إيماني أنه هو أصل الإسلام وأثا فيّه، وحجة رسوله في رسالته ودعوته، فأصبح مَتَله عندهم كمثل
 فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموتال .

فالقرآن - وهو يقين لا شك فيه - أصبح شكانَ لا يقين فيه، لـحدٌ لا لا


 مجامع الوحي في تاريخ الرسالات وزيادات.
ولسوف ترون لو أن القرآن دخل في الميدان في حوزاتنا العلمية كركيزة متينة أصيلة، ومن جرائها دخل المجتمع الإنساني، لشمملت علومه ومعارفه



$$
\begin{equation*}
\text { سورة العنكبوت، الآية: الَية: ه. } 0 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

ولا يعني الحديث عن الإمام المهلدي


 عليّ، وبأي حديث تستدل وأي قائل من العلماء يصدقك، لا لا تكفي الآية
 أم الثى فتاوى لا شاهد لها من كتاب أو سنة .



وهكذا ابتلي جمع من إخواننا اللُّنة أنهم يفتون بما في مسانيدهـم دون

 وفلان، وأنهم يفضلون صحيح البخاري - عملياً - على كتاب الله، وقليل
 سُنة، وكثير هؤلاء الذين يفضلون الحديث على القرآن من سُنّة(1) وشيعة(Y)،








 البنت التي هي أقرب إلى المورث منهم. كما نرى الككير من نتهاء الشيعة يفتون بحلية نكاح الزانيات وإنكاح الزناة على كرامية =

وإن كان إخواننا اللُّنة أكثر خلافآ على القرآن، كما تعرفه في هذا التفسير،


 القرآن لغز غير مفهوم! فكيف أصبح حجة على الأولين والآخرين لإثبات رسالة الرسول، وقبل أن يصدقوه وأهليه المعصومين.



 صادرة عن القرآن واردة موارده، وإلّا فهي ماردة غادرة، ضالة ناكبة شاردة . ولقد ضاع القرآن بين حالة منعزلة عن الحياة، بهالة قدسية لا تنالها الأفهام

 ويكفي شفاء للـمرضى وشفاعة ورحمة للموتى! رغم أنه حياة مستقيمة لـمن


=


 [النـاء: الاب]. ويفرضون الأضحية للحاج في الأضتحى وإن مدرت لحومها التي مي حق الفقراء والنص :

مورة التككير، الآيتان: YA، rv ، .
سورة يس، الآية: •V.

وبين حالة بسيطة يناله كل من يعرف من لغته شيئاً، تم وليس وراء ما
يفهمه البسطاء إشارات ولطائف وحقائق، فلذلك لا حاجة إلى دراسته ومدارسته!



ولسوف ترون أن القرآن برهان قاطع وبيان ساطع لا مرد له لإنبات المبدأ والمعاد وما بينهما، ولإتبات كل ما يحان انـويه ويبديه من أحكام عقلية أم ماذا؟ فإنه برهان بنفسه لمن أنزله وعلى من أنزل ولماذا أنزل؟ وانی : كتاب تدوين يحلِّق على التشريع والتكوين ببرهان يقين!
في هذا المدخل نقدّم تنبيهات على أمور كثرت فيها الأقاويل فخلقت القال والقيل في الوسط الإسلامي وسواه من أوساط، كالنسخ والتتحريف والتفسير بالمأثور وشأن النزول وبطون معاني القرآن .

كلام حول النسخ:
القرآن - في جملة واحدة - ناسخ لسواه وليس منسوخاً بسواه، قبله أو معه أو بعده، وإن كان فيه بعض التناسخ لنفسه في أحكام مؤقتة امتحانية




ولأن الحكم الناسخ يبطل الحكم المنسوخ، فعزة القرآن وغلبته تجعله


سورة محهمد، الآية: Y. Y.


المدخل
 السنة، أو آتياً بعده كفتاوى الخلفاء والأئمة، فلو آن حكماً من الأحكام زام الا الوحي أو بعده ينسخ حكماً من أحكامه فقد أتاه الباطل، اللني يبطله الـا ويحوّله. والقرآن هو نفسه يحيل للرسول ملتحداً سواه : واوَتْلَ مَا أَوحَىَ إِلَّكَ

 أيضاً وحياً ولكنه شارح له هامشي، لا يمكن أن يختلف عنه وينسخه، وقد الا ولا أمر الرسول أن يتبعه، فيعيش متابعة وحي القرآن طوال الرسالة : وأَتِّتَّن مَا



 وما مرت على الرسول ولا مرة يتيمة أن يخالف وحي القرآن ولو نسخاً
 المتعتين، وليبرّروا بدعة فلان التي يسمونها بدعة حسنة! . ولأن القرآن هو الوحي الأصيل الخالد حجة على العالمين. لم يكن اله ليوحي الىى رسوله وحياً في سنة تنسخ وحي التقرآن، فالأحاديث التي تتحلث الا عن نسخ الكتاب بالسنة تضرب عرض الحائط، لأنها تخالف الكتاب جـاب جملة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الكهف، الآلية: (1. } \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: 1•9 (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: 1• (Y) }
\end{aligned}
$$

وتفصيلاً، كما وأن آيات العرض وأحاديئ المتواترة تضربها عرض الجدار، مهما كثر محدثوها ومفتوها .



فنسخ القرآن كفر وظلم وفسق بل وأظلم منها وأنكى، فإن ثالوث الكفر
 بخلاف ما أنزل اله؟
 المنسوخة إن كانت خلاف القرآن فهي باطلة منذ كونها وليست سُنّة حتى



يكون تناسخ بينها قبل قرآنها .
وأما نسخ القرآن للشُّنة فقد يكون، حيث الرسول كان - قبل آن يوحى إليه القرآن - مستناً بسنة من قبله من رسول، أو سنته الخاصة الناسخة لما قبله،

ووحي القرآن يتدرج طوال الرسالة، فقد كان ينسخ ما عنده وقد كان يقرّه. إذاً ففي مئلث النسخ المدّعى لا نجد إلّا نسخ القرآن للسنة في نجومه النازلة هنا وهناك، أو تناسخ السُّنة أحياناً تم النسخ - خلاف ما قد يزعم - ليس إلّا في الأحكام التكليفية أو الوضعية، وأما الأحكام العقلية، والإخبارات الكونية، فليس التناسخ فيها إلاّلا تكاذباّ، كذباً فيهما أو أحدهما، وحاشا الاّا عن ذلك وحي القرآن والسنة.

وكمـا أن نسـخ القرآن بالسُّنة لا يصدّق في إزالة حكـم من أحكامه، كذلك في تقييد إطلاقاته أو عموماته التي هي نص في الإطلاق أو العموم (1)
 ونصه، أو في إطلاق آية مقيدة أو تعميم آية خاصة أو تخصريص آية
 تخصيص عامه وتقييد مطلقة بما نبت من السُّنّة، وسوف تجد تفاصيلهي في في في هذا التفسير

صيـانة القرآن عن التحريف:
لو لـم تكن شنشنة أعرفها من جاهل أو متججاهلين، الذين يشخرفون فيهرفون بما لا يعرفون عن القرآن، هرفاً في التحريف، لما كتبت عنه شيئاً،



الطائفة وأخرابه(r)

 المدخول بهن وغير المدخول بهن - لمقابلته الربائب من النساء المدخول بهن إلـي إذ لو كانت الأمهات مقيدات لذكر قيدمن كما ذكر قيد أمهات الريابيأب


 حتى يستنى تعلق اللقدرة به، وكذلك العمومات والإطلاقات الثظاهرة في العـي العموم أو الإطلاق، إلا أن تكون سنة ثابثة تخصّص أو تقيّد.

 الاليق بائصحيع من مذمبنا ومو اللذي نصره المرتضى ومو الظامر في الروايات فير أنه =

وجملة القول مـمن تقوّل في هذا المضـمار : أن القرآن محرف بنقصان فقط وفي التأليف(1) وأما الزيادة فمجمع على بطلانها، ولا ريب أن الآيات





 قرآنه حفظاً لبرهانه الرسالي الخالد يخفّف عنه وطأة تهمة الجنون، فليس إلّا حفظاً له ككل" وفي أيّة ناحية كقرآن، طوال الرسالة الإسلامية، وبمتناول أيدي الناس، لا حفظاً في صـدره هو وصدور المعصومين من خلفائه الـا فحسب، فإنه لا يحافظ على كيان الرسالة إلّا عند أهليها، والآية في مقام
$=$


 ورواياتنا متنامرة بالحث على تراءته والتمسك بما فيه وردة ما يرد من الختلان الأخبار في الاني الْفرو إليه وقل روي عن النبي

 على الثمسك بهـ . . وإذا كان الموجود يبينا مجمعأ على صحته فيبنغي آن نتشاغل بتغسيره وبيان

راجع ج
سورة الحجر، الآية: 9
سورة الطلاق، الآيتاذ: •1، 11 (1)
سورة الحجر، الآية: 1.

الامتنان، وماذا يجديه حفظه عنده إذا كان ضـايعاً عند الأمة، فهل نزل هذا


ولا نجد آية كآية الحفظ - في أية مهمة إسلامية - فيها هذه التأكيدات الـعـديـدة: 1 - إنّ. Y - نـا
V

فهل نسي الله أم عجز أو بـخل عن حفظه وصيانته في تأليفه؟ أو عن زيادته أو نقصـانه إذ غلب على أمره؟ والله غالب على أمره! وهو القائل

 يأتيه المبطلون - لا يأتيه من بين يديه من وحي سابق يكذبه ويبطله، أو لا حق أو معاصر كنلك، فضـلاً عن غير الوحي من دس المبطلين، لأنه وْتَزِلِلِ
 إنه محفوظ جملة وتفصيلاً، نزولاً وتنزيلاً، تأليفاً وترتيباً، حتى في حروفه ونقطه وإعرابه، فضـلا عن جمله وآياته، وكما يشهد بذلك القرآن نفسه وُولَّلَ كانَ
 كلمات القرآن وحروفه.

نم وحديث الثقلين، وآيات العرض وأحاديئه، شهود صـدق على صيانته عن التحريف، فكيف يكون القرآن المـحرف معروضـاً عليه لكـل حادث
(1)
\&r ، (E) : سررة نصلت، الآيتان (Y)

. (£) : مورة النساء، الآية، (Y)

وحديث؟ أو يكون الثقل الأكبر بعد الرسول
الحوض؟.
وما خرافة تحريف القرآن إلّا اختلاقاً إسرائيلياً وجد له سبيلاً إلى غَفلَة جاهلين أو طائيين من سنة وشيعة، كلُّ يصدق اختلاقاً حول التحريف ليثبت مذهبه تغافلاً عن كيان القرآن وهو أساس الإسلام.

فالسُّتي يهرف بنقصان آية الرجم: :الثشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) ما يعرفه كل سوقي عربي أنه لا يشبه الوحي القرآني.

والشيعي يخرف بنقصان اسم الإمام علي وآله في مواضع هي غاية الكدّ
والكدح في باطله من أخبار آحاد(1).
(1) كما نعله الميرزا حسين النوري في (انصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأربابه كالثالي:


 محمد Y - (بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اله في علي، ومم إنما كفروا بما هرنور من

النبوة المحمدية ولما يصل الأمر بعد إلى علي!
 بالأيمة وإنما مها واجب الآمة على شورطهما .
 ما في السماوات والأرض، وكانما الرسول جاء باللحن نقط ني ولاية علي تبل أن تبت


 . والكتابي المنكر للرسالة الإسلامية - ومي الأصل - كيف يوجه إلى فرهها ومو ولاية
 [البقرة:
= 7 - (أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب" ويا ليت شعري ما

 V - ا"بلغ ما أنزل إليك في علي" وقد وردت في روايات الن "في علي" تفسير لمورد الآية

وليست من الآية.
 مشركاً، وإنما مو المشرك بالشه، ثم ومذه مقالة أصاب الجا يستحق بذلك النار . 9 - إإنما أنت منذر وعلي لكل توم عاده وليس علي مادياً للأقوام السابقين كما محمد لم يكن، وإنما مو ماد منذ خلافته، كما محمد منذر منذ رسالته. " ال الرب اغفر لي ولولدي إسماعيل وإسحاق - أو - إسحاق ويعقوب - أو - الحسن
 ويعقوب، وأخيراً: الـحسن والحسين! وأبوهما وجدهما أحرى بالُدهاء لو أن إبراهيم يريد الدُاء لُمن يأتي | 1 - "إن مذا حراط علي مستقيم" ومنا غفل المفتري عن ان امستقيم" وصفاً لـ لاصراطه





1ع - اليا ليتني اتخذت مع الرسول علياً ولياًه .
10 - اليا محمد يا علي الْقيا في جهنم كل كفار عنيده وليسا مما من الزبانية!


كانت تقتل !
 الإسرائيلي واضحاً حيث يفتري على سليمان - ونقاً لما في التوراة - أن ملكه كان بولاية

 المزعومة الثقرآنية! .


ولكنما القرآن يقول كلُّه تلميحاً، وتقول بعض آياته تصريحاً، إنه لم

 إذ كان يسبر أغوار الأحاديث من عشرات وعشرات مؤلفات


 (r) ${ }^{(r) . . . .}$
= في الحكم - حيث المعنى: متعوا المتونى عنهن أزواجهن إلى الحول دون إخراج لهن حال كرنهن مغرجات!


 اللرسول هو من ذاته تعالى!


 ليلغ إلى الثاس مامة الرلاية لآله نطط! إن المحاولة الإسرائيلة المسيجية وجدت ين جهال من السسلمين من يستجيب لمب،







 (2)

سورة النساء، الآية: 71.
 نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه،

 هو أيضاً تحريف وتفسير بالرأي.
 وجه اللفظ إلى لفظ آخر ، ووجه المعنى - وهو ظاهره - إلى معنى آخر،


 والحديث.

ثم وفي صيانة القرآن عن التحريف صيانة للسنة المحمدية عن التجديف
 على ما قبله من كتاب، وعلى حلّ ما يروى عن رسول القرآن وأهل بيته
 إذ تعرض رواياتهم عليه فيعرف الـخائن المفترى من الأمين والغث من

وفي تحريف القرآن - وهو كتاب الزمن - ضياع لكانة الرسالات الإلهية ورسالة القرآن، وزوال للحجة البالغة الإلهية عن العالمين.



سورة النحل، الآية:

 - (1)

وهذا القرآن فيه من التواتر العام طوال القرون الإسـلامية لدحد أصبح كالشُمس في رائعة النهار؛ وما تهريف التحريف إلاّلا كذباب أو ذُباب تـحاول كسف الشُمس بجناحها وذبها .
فكل أمر يُرجع الثى القرآن لفظاً ومعنيت وترتيباً وقراءة، إذ لا نصدق ألا قراءة لا توافقها المتواترة المتداولة، المـرا المخطوطة والمطبوعة، فذة أو في التفاسير، ولا سيما القراءات التي تغير المعاني.
وسوف ترى في هذا التفسير أن وصمة التحريف تهريف هراءٌ من بعض الجهال أو المعاندين، وتجديف في أحاديننا من إسرائيليات ومسيحيات تعني تشويه القرآن كما شوهت سائر كتابات السماء، وأن القرآن بنفسه يذود عنـ نفسه هذه الوصمة الجاملة، بألفاظه ومعانيه، كما هو يثبت كونه وكيانه أنه إلهي واصب كالشمس في رايعة النهار، فهو هو دليل لكل دليل ومدلول،
 قلبه عن نوره المبين وتبيانه المتين، فلينبّ لذكراه، ليهتدي اللى هداه. ومن آياته أن تسمت جملاته بالآيات، حيث اتسمت بأنها دالات بكات بكونها بذواتها إلهيات، فكما أن معجزات الرساتلات آيات كذلك القرآن كله آيات ولكنها خالدات.

التفسير المأثور:
نجد الكثير من أحاديث التفسير لا تعني تفسير المفاهيم، وإنما

المصاديق الجلية أو الخفية أو المختلف فيها، دون أن تحصر الآيات بنفسها إذ لا تتحملها .

 الصراط المستقيم لأصبح النبي طالباً في صلواته ليل نهار صـراط علي كأنه
 بيان لمـصداق خفي من مفهوم الرزق - الواسع، وأحرى أن يشـمل علم الدين الذي هو رزق الروح

فهذه تنبيهات ممن نزل في بيوتهم القرآن، أن الاقتصار على المفاهيم المحدودة عند الناس خلاف ما يعنيه القرآن وهذه المحلدودية الفكرية تجعل آيات متشابهات، ولكن كلما اتسع الفهم زال على مداه تشابه الآيات،
 على جاهلهبا.

## شؤون النزول:

إن شؤون نزول الآيات وإن كانت تساعد على تفهّم معانيها أحياناً

 لماتت الآيات كلها، وإنما شؤون النزول مبرّرات وقتية لنزولهار الاتها، تماشياً مع كلّ حادث وحديث في نزولها، فالآيات مستقلة في دلالاتها على معانيها،

عرفت شؤونها أم لا، وإنما تكمّل دلالاتها رعاية قرائنها القرنية لها قبل أو
 أصيلاً في تفسيرها، وإنما الشأن الأصيل هو شأن الآيات أنفسها دون شؤون
(اولو أن الآية إذا نزلت في قوم نم مات أولئك القوم ماتت الآية لـما بقي من القرآن شيء ولكنن القرآن يجري أوّله على آخره ما دام آمت السماوات والأرض ولكل توم آية يتلونها هم منها من خير أو شرّ|(1)

ظاهر القرآن هو اللانُح من المعنى المطابقي حسب قانون الأدب
 وهذه مراحل أربع وكما يرويه الإمام الحسين عن أبيه علي أمير المؤمنين: اكتاب الله على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشـارة للخواص واللطائف للأولياء والحقايق للأنبياء" ولعلّ الحقائق هي التأويلات: المآخذ والنتائج كما يأتي حول آية التأويل . فالعبارة هي المعبّرة عن المعنى الظاهر دون مجرد اللفظ بلا عبارة له عن المعنى ولو كانت هي اللفظ لكان ثانيه المعنى دون الإشارة، وقد ثنّاه بالإشارة التي هي بَعد المعنى، نم هذه العبارة المـعنى تشير للخخواص إلى لطائف، وهذه اللطائف قد تشير إلى الحقايق وهي خاصة بأهل الوحي : أهل



إذاً فالمعاني الباطنية هي سلسلة إشارات فلطائف نم حقائق تنبع من الـمعاني الظاهرية لـمن شرح الله صـدره بالقرآن، عاش قلبه القرآن فعاش القرآن قلبه فأصبح عشيراً للوحي القرآني
 صدره، ولا اللطائف إلاّلا من هذه الإشارات، درجات تلات تلو بعض لمّن يتدرج إليها بمدارج التدبير ولطيف التفكير وواسع الصدر، دورا دون فوضى اذّعاء لكل من يهوى ما يهواه فيسميه إشارة أو لطيفة أو حقيقة!

فليتجنب المفسر عن استعمال القياس في القرآن - فـ امن نصب نفسه



قائلاً غير الجميل|(r)| (r)

قال المغفور له الفيض الكاشاني في المقدمة الـخامسة من تفسيره: إن من زمم أن لا معنى

 الثقرآن لار رباب الفهم متسعاً بالناً ومجالاً رحباً قال اله تعالى :

[النساء: ז1] وتال النبي

 في المعرفة وانفتح عيناً قلبه وهجم به العلم على حقاثي الأمور وياشر روح اليقين واستلان ما ما استوصره المترفون، وأنس بما استوحش منه الجاملون وحسحب الدنيا بيدن روحه معلقة




 المستلرك عن الإمام الحسين
 عقول الرجال منه، إن الآية لتنزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرهـا في شيء وهو كلام متصل ينصرف على وجوهل|(1) وفي النبوي وهذه السبعة - كما في الصـادقي سبعة وجوه - نم قال: (امذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حسابها . (r)
 ظهر آ

وهكذا يشار إلى مراتب البطون، إن الظهر الأول ظهر لأولى البطون
 وبطن لما قبله سلسلة تنوؤات وخواطر متدرجة تنبع من منبع النص والظاهر القرآني
وفي العلوي Еٌ

 وصحَّ تمييزه ممن شرح الله مدره للإسلام، وقسماً لا يعر فه إلاّلا اله وأنبياءه والراسخون في العلم، وإنما فعل ذلك كئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله

الاضطرار إلى الايتمار لمن ولاه أمرهم ...

> العياشي عن جابر تال تال أبو عبد اله v

العياشي عن حماد بن مثمان قال قلت لأبي عبد اله إلي : إن الأحاديث تختلف عنكم؟ قال

تفسير البرمان ونور الثقلين .
تفسير البرمان ونور الثلّلين.

فتجريد الآية عن مضيقِ من شأن نزولها هو من البطن الأوّل(1) فإذ يقول


 فقط - كمئل الحمار، بل أضل سبيلاً كمـا أن حمل القرآن أثقل فإنه أقوم

قيلاً
إذاً فنحن المسلمين المحمَّلين القرآن كلّ على حذّه المستطاع، كثير منا مثله كأضل سبيلاً من الحمار، من تارك حمله في علومه ومعارفه، ومن تارك

تطبيقه بعد معرفته ومن . . . .
تم وتحريرها عما تستأنسه الأفهام العامة من معاني محدودة هوا هو من البطن الثناني، وتزويدها سعةٌ وعمقاً وإيضاحاًا بنظائرها منا من آيات هو من من البطن الثالث، وتحريرها عما قبلها وما بعدها من قرائن ومتعلقات غير
 اللفظية كمنطلق، وحجج ودلالات قرانية أخرى كوسائل للتحرير والتوسعة، التا معتمدين في كلّ ذلك على حجة من علم الكتاب أو أثارة من علم، متجنبين
 وإنما القرآن بالقرآنه، وعلى ضوء السنة واله هو الموفق لهداه. والقول إن القرآن هدى للناس وهو بيّن لهم كلهـم ومبين فلا حاجة إلى التأمل الزائد في تفهّم معانيه أو بطون له؟ إنه غير متين، كما مضت فـي في هذه (1) ومن البطن الأول مم الذين عملوا بمنل أعمال من نزلت الآية فيهم كما يروى عن الإمام
 (

سورة الجمعة، الآية: 0.

والتذكر (0) والعلم (`) والشعور (V)

أجل إن القرآن بيان وتبيان وهدى للناس إذا تفقهوا وتدبروا وتفكروا وعقلوا وتذكروا وعلموا وشعروا، وأما أن يتقنوا فقط اللغة نم يحيطوا علماً بكل معاني القرآن فلا! حيث الفرق بين الترجمة والتفسير آم ماذا؟

[الأنعام: 94]]




















الترجمة والتفسير والتأويل:
فقد يترجم القرآن من لغته إلى أخرى تحويلاً للمعنى المفهوم منه - كما يفهمه العربي الساذج - إلى لغات أخرى. أو يفسّر كشفآ للقناع عن المفهوم منه حيث المفاهيم القرآنية درجات فوق بعض ولا يفهمها كل عارف باللغة العربية، أم كشفاً للقناع عن الإجمال المقصود حيث لا يراد التفصيل فلتفسّر الآية بآية أو آيات أخرى تعني تفصيل

ما أجمل فيها (1)
وأما أن يفسر كشفاً عن قناع في المعنى الذي لا سبيل إلى تفهمه، أم
 فإنه بيان للناس لا قصور في دلالته ولا تقصير، ولا غموض في معانيه لحدّ لا يمكن تفهمه.
والتأويل راجع إلى المعنى المفهوم من القرآن إرجاعاً إلى مأخذه أو
 تفسير بخلاف النص أو الظاهر لدلالة عقلية أو علمية أو حسية آم ماذا! فالترجمة راجعة إلى اللفظ والتأويل يخص المعنى والتفسير يشملهما،

 من التفسير لا يصح إلّا هذان دون الثلاثة الأخرى.


(Y) تصور الدلالة فيما يقصر المتكلم عن بيان مراده ولا تصور في ساد الياحة الألومية. (Y) (Y) التقصير في الدلالة فيما يقصر المتكلم في بيان مراده على إمكانيانية البيان كما في بعض العبارات المغلقة الغامضة رغم وضوح المفهوم لو كانت الدلالة ظالمرة.

$$
\pi
$$



## مكـة - وآـياتها سبع


 وَإِّاَك

(اسورة الفاتحة) التي افتتح بها الكتاب تأليفاً كما افتتح تنزيلاً - هي صورة مصغّرة عن (تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) أفرد اله بها الامتنان على الرسول العظيم

نجد فيها تجاوباً رائعاً بين كتابي التدوين والتكوين عدّة وعدّة، فآياتها
سورة الحجر، الآية: AV.
 آبائه عن علي آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم، فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب واب وجعلها بإزاء القرآن العظيم وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإن إن اله محمداً
 أخرج الواحدي في أسباب التزول والثعلبي في تفسيره عن علي ِ بمكة من كنز من كنوز العرش .

سبع، وأسمـاؤهـا سبعة، كمـا السـماوات سبع، والأرضـون سبع، وأيام الأسبوع سبعة، والطواف بالبيت والسعي سبعة أشواط، نم وتغلق بسبعها أبواب الجحيم السبع(1) كما نرمي الشياطين بجمرات سبع حيث الشا الشيطنات هي السبع (r) : كما وتفتح بها أبواب الجنة الثمان(r)"

1 - 1 ("غهي فاتحة الكتاب"):
لافتتاحه بها تنزيلاً وتأليفاً براعة بارعة لاستهلاله، حيث تنير علينا دروباً
 أسرار الكتاب لأنها مفتاح كنور لطائف الخطاب.

## (

أمّا لتفصيل الكتاب بآياته المحكمات والمتشابهات، كما المحكمات



 عليها سالمين.
ومي: الشيطان - البقر - النمر، ثم كل جمع يين اثنين منها نم مجموع الثلاثة نهي سبع.


 باب الدعاء والضراعة في طلب الهداية و - 1 - باب الابامتداء الإلى صراط أمل النعمة.
وتد تواترت الأحاديث لهنـا الاسم.
 وأبو داود والترمذي وابن المنلذ وإبن أبيا حاتم وابن مرديا
 المثاني - ومن طيق أمل البيت

هن أم الكتاب، فكما المحكمات هن أم للأطفال المتشابهات، كذلك آيات الكتاب كله هي أطفال الأمّ السيدة .
فكل أهل وكل مجتمع وكل مأوى ومحور آمّ، والقرآن المفصّل يضم مربع الربوبية والنبوة والمعاد وما بين المبدأ والمعاد بتفاصيلها، وأم القرآن يضمهها محكمة مختصرة، حكيمة محتصرة.
ومن نم الأم تأتي بمعنى الراية للعسكر والفاتحة راية لعساكر السور بآياتها وهيبة لجنودها، فحقاً هي راية القرآن إذ تقدمه وتعرّفه وتعنيه! .
\& - „وهي أساس القرآن،:

إذ أسست تفاصيله فيها مجملة جميلة وضّاءة(1) والقرآن المفصل يتبنّى
الأساس أساساً لتفاصيله.

$$
0 \text { - "وهي الكافية): }
$$

تجزي ما لا تجزي شيء من القرآن حيث اتككفي من سواما ولا ولا تكفي عنها سواها|(Y) في أولى السورتين من الأوليين لفظياً حيث تكفي من سائر





 في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن.
 باساس القرآن تال: وما أساس القرآن؟

= فاتحة الكتاب خلف الإمام نقال: عن الكافية تسال؟؟ تلت: وما الكافية؟

القرآن في الركعتين ولا يكفي سائره عنها فيهما، ومعنوياً فإنها على
 معراج الصـلاة إذ تكفي عن كافة التفاصيل المسرودة في الذكر الحكيم حيث تناسب ذلك الخطاب.

$$
7 \text { - „وهي الحمده: }
$$

حيث تحمل أحمد حمد لرب العالمين، وخير ما يحمده به الحامدون، حمد غائب (ألحمد له . ." ومن نم حاضر إإياك نعبد . . . " فإنها بشطريها حمد مهما اختلف الموقف والتعبير وكله عبير، 'نم وهي بادئة بالحمدل، فلذلك كله سميت - فيما سميت - بسورة الحمد.

> V - " (وهي السبع المثاني"(1):

= قالل: الفاتحة، أما تعلم أنها تكفي عن سواما ولا تكفي عنها سوامها؟














 بهذه المثاني بما لها من متنيات ومعاني، فهي تحمل ازمدواجية المياني
 مئنيات ولكننا نجد لها سبعاً من المئاني :


حولت القبلة في المدنية، ولا مثنى هكذا إلّا هيه! Y - Y هيه!
ث
في وتر الليل.
=






 سورة الحجر، الآلية: AV.
سورة الزمر، الآية: זץ.

 الكتاب تثنى في كلُ ركعة مكتوبة وتطوع وأخرجه ابن الضيريس عن أبي صا صالح مثئله .
 عن مذه الآية الال : مي سورة الحمد، وإنما سميت المثاني لأنها تنـي في الرئ الركعتين وعن محمد


ع - متنى إذ تتّّى بغيرها في الصلوات كلها إلّا في وتيرة العشاء.
0 - مثنى في ثنائية التأويل حيث تعني القرآن جملة ويعنيها القرآن
بالتفصيل
7 - متنى في المعنى الاتجاه فنصفها ثناء الله ونصفها عطاء الله .
V
区 وَإِيَكَ نَّنَّعِعْنُ


 حول البيت وبين الصفا والمروة، كما ومراتب خلقة الإنسان سبع : وُوَلَقَد

 (1) (1) (1)

كذلك ومراتبه الباطنة سبع : الروح - الفطرة - العقل - الصدر - القلب

- اللبب والفؤاد، وكما الصـلاة أعمالها الظاهرة الملموسة سبعة حيث النية

 السبع كالروح في الجسد، كما مي روح للإنسان.

وكما الشيطنات والشياطين وأبواب الجحيم سبع وهي تغلق بالسبع
(والذي نفس محمد بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في في
 والإنجيل والزبور والفرقانه|(r)

لذلك ارنّ إبليس أربعاً حين نزلت فاتحة الكتاب وحين لعن وحين هبط

 تمثلهما جملة كما هما يمثلانها تفصيلا" .

إنها أولّ ما نزلت على الرسول المنزل نم الكتاب المؤلف، ولا تحمل الخمسس الأول من العلق النازلة قبل

الفاتحة إلّا البسملة)




اللدر المنور 1: 1 ( - أخرج جمامة أن رسول اله







 الرُّخمنِ اليُّحِيمِ، وني أسباب النزول للواحدي النيسابوري عن ابن مباس انه قال:


(r) الأخص منه (r) رحيم في أخصه حيث يعم سائر الوحي على سائر رجالات الوحي


 ذي بال! وقد صلى الرسول الوحي، وبطبيعة الحال قرأ الحمد، إذ (الا صـلاة إلّا بفاتحة الكتاب||(غ)

ورواية نزولها في المدينة تعني نزولها الثاني عند تحول القبلة، وهي نازلة قبلها في مكة، وآية السبع المثاني المكية ليست لتعني سورة مدنية لولا نزولها بداية في مكة .

وكما القرآن المحكـم نزل على قلب الرسول ليلة القلدر بعد زهاء خمسين ليلة من بداية الوحي، نم القرآن المفصل بعد اللحمد إلى المائدة، تفصيلاّ للمحكم النازل ليلة القدر .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة العلق، الآية: Y }  \tag{1}\\
& \text { سورة العلق، الآيات: ب، ع، وه }  \tag{r}\\
& \text { سورة العلق، الآية: } 0 \text {. }
\end{align*}
$$







 ورقة : ابَشر ابشر فإني أشهد انك الني بشر به ابن مريم وانك على مثل ناموس موسى وانك

فالحمد له الذي جعل لنا نصيباً من القرآن المحكم كما خص رسوله بنصيبه ليلة القدر، وأين محكم من محكم؟ تم البسملة هي أفضل آيات السبع المثاني، كما السبع أفضل القرآن العظيم، مهما كانت الأقوال حول: هل هي آية من الحمد وسائر القرآن إلاّلا

البراءة عشرة كاملة(1)
إلا أن تسعة منها ناقصة منا قضة لحجة الكتاب والسنة. فكونها آية من النمـل دون خـلاف يود كونها آية قرآنية أينما حلت، فجملة واحدة كيف تكون هنا آية وفي سواها ليست آية وليست هي إلّا هيه؟ وكون السورة سبعاً من المثاني بشهادة القرآن والرواية المتواترة تجعلها
 سواها، فما أمرها إلّا واحدة لأنها آية واحدة. وكونها فصلاً بين السور لا تجعلها غير آية، ولا تفتتح بها البراءة وهي سورة فذة، ولا غرو أن تفصل بين السور بآية مكررة كما يعرف بها ختام سورة وبداية أخرى.

وكيف يقحم في القرآن ما ليس منه مهما كان لفصل وسواه، إذ يحصل الفصل بسواه، أفإقحاماً في القرآن جملة كآية لكل سورة إلّا البراءة؟ وقد أمر الرسول (1) ومي - ا - ليست آية من آية سورة! - ب - آية من كلّ سورة سوى البراءة - ب - آية من الفاتهة
 وللفصل بينها - -


 في القول الأول كما لا حجة في كونها بعض آية - تأمل :

رَبِكَ . . .
 واستئذان من صاحب الدار (「)

 كما هي تعنيه إجمالاً وهما تعنيانها تفصيلاً مهما بان تفصيل عن تفصيل. ولأن البسملة أفضل آية في الذكر الحكيم(0) فلتذكر في ا'فضل عبادة هي

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الاعلق، الآلية: 10. } 10 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

 قال تال رسول الشال




 مورة المزمل، الآية: A.
تفسير البرمان عن تفسير العياشي عن أبي حمزة عن أبي جعفر پ.







 سمعت جعفر بن محمد


الصـلاة وليكن عبد الله بسملة له في مجراه ومرساه، فابتداء أقواله وأفكاره
 إذا عقد النطفة (ابسـم اللها) وإذا حضر الموقف (بسـم الشهل) وليكن هو بتمامه اسماً لله، يدل بكله على الله، إعلاناً - بالثناء على اله، وإذاعة لذكر اله، كما وإن الكون كله اسم الله.
 والكتاب القاطع واللُّنّة القاطعة حجتان لا مرد لهـما أنها آية(1) يجهر بها في
(1) في تفسير الثعلبي روى الثـانعي عن مسلم بن جريح عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت: قرا رسول الش竍


 .
 قال : سئل علي يُ



 السورة لا يعني استثاء البسملة عنها، بل مو تعريف بأول آية غير مشترك فيها ولانها سورة الحمد




 وأخرج الثعلبي عن أبي هريرة قال : كنت مع النبي هِ

الجهرية فرضاً وفي الإخفاتية نفلاً . فمن تركها فلا صـلاة له كما استفاضت


فعلى كل من يؤمن بالقرآن وأنه لم يحرف بزيادة ولا نقصـان، الإيمان بأنها آية من القرآن.

وعلى كلّ من يؤمن بالسنة المحمدية

 قراءتها وجماعة آخرون من الصحابة والتابعين(1) في أنها آية جهراً أو
(r)
=









ابن سعيد بن العاص بالَمدينة وكان رجلاًا حَيّاًا (ابابن مباس وعمار وإسحاق وابي ثور وابي ميد وابي مريرة وابين ممر وعايشة وام سلمة









فتحتى ولو لم تكن آية فلتقرأ قبل كل تلاوة لا سيما القرآن، فكل أمر




مقطوعة بتراء والله منها براء.
وكما أن الفاتحة مي فاتحة الكتاب، فأولى بالبسملة لأنها فاتحة لكل"
كتاب من قرآن وسواه.
فكيف لا يـجهر بها أو تترك من أصلها وهي إعلان ثناء على اله وكما



الافتتاح به وأشد معرفياً في عبوديته :
ولأن القرآن هو كتاب من الله إلى الناس ليحيدوا عن أخلاق النسناس
 الله، عامة رحمانية، وخاصة رحيمية للجنة والناس وللعالمين أجمعين =

 إن رسول اله واخرج الطبراني والدارتطني واليهفي في شعب الإيمان من طريق أبي الطفيل والدارتطني والحاكم عن أنس تال : سمعت رسول الشا


 (الش
سورة البقرة، الآية: . • .

وكما التنزيل بازغ باسم الله كذلك التأليف، فهو البداية وهو النهاية، وهو المبدأ وهو الغاية.

 - الشيطان الرجيم

يردّد المسلم هذه السورة قليلة الآيات، كثيرة الطويّات والمحتويات فيات في الصلاة مرات ومرات، حين يقف بين يدي ربه مبتهلاً، فارضاً إو متنفلاّ، ولا تقوم صـلاة إلاّلا بها وكما استفاض عنه

الكتاب.
وفيها من كليات التصورات الأصلية والعقيدة الإسلامية، والمشاعر

 صراط غيرها مائلة قاحلة.

إن الصـلاة وهي خير موضوع، وقد وضعت الحمد قبلها كخير موضوع في خير موضع، إنها تتبنى أركاناً معنوية هي الركينة فيها وقد تتبناها أركانها بسائر فروضها الظاهرية.

فلتعرف يا عارجاً معراج ربك من أنت؟ وأمام من واقف أنت؟ وماذا تعني فيما تفعله وتقوله أنت؟:
أنت اللّاشيء حقاّ، مهما كنت شيئاً بما هباك الله، فكلّ شيئك أمام ربك لا شيء، فإنه الواهب كل شيء لكل شيء!
وهو كل شيء إذ خلق الشيء الذي منه كل شيء لا من شي؛!
(1) سورة النحل، الآية: 9^.

انت الفقير في غناك فكيف لا تكون نقيراً في فقرك، وهو الغني .
 أنت، ولتكن في صـلاتك تطعاً بصلاتك عما سوى اله، وصلة كُكُّك باله، ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالهُ .


لأنها تحوي ما تحويه الحمد كما حوت هي القرآن كله، فالبسملة إذاً هي القرآن كله، فعلينا التدبر فيها بكل أناقة وعملاقة لكي نحصل - لأقل تقدير - على الأصول الثلاثة، المستفادة من خماسية الكلمات في البسملة. فالباء هي مئلثة الممعاني مصاحبة واستعانة وابتداء، والاسم مسبّعة المصـاديق والحاصل واحد وعشرون أكثر ها معنية بالبسملة، وابسم"ا تتعلق بالمعاني الثلاثة: أبتدىء وأصاحب وأستعين باسم الله الرحمن الرحيم. وهل الاسم من الوسمم: العلامة؟ أو السّمـو : الرفعة؟ ظاهر الأدب لفظياً والمناسبة معنوياً يساعد الوسم، قلباً للواو إلى الألف خلاف اللّا الّمو، وأن الاسم علامة لمسماه وليس يعلوه مرتفعاً عليه. إلّا أن وصليَّة الألف حذفاً لها عند الوصل، دليل لعدم أهالة الألف بديلة عن الواو، تم تصغيره على سُميّ وجمعه الأسماء دليل حذل الوا الواو الواو عن آخره، وإلّا فلا سميّ ولا أسماء ولا حذف للألف عند الوصـل لو كانت من

إذاً فالاسم من السُّمو الرفعة، رفعة العلامة على المعلم، في الدلالة دون الرتبة حيث الاسم يتقدم المسمى معرفة مهما كان المسمى يتقدمه مرتبة

وعلّه مشتّق من الوسم والسمو معاً باعتبار المعنيين واللفظ للسمو، فهو

- إذاً - علامة للشيء تعلوه لتدل عليه، علوّ التدليل دون التعالي لديه، مهما كان أدنى منه أو يساويه أم ويعلو عليه.
نم الاسم منه لفظي هو الأدنى علامة فإنه بالوضع، ومنـه علا عيني وهو أعلى منه حيث الدلالة ذاتية دون وضع، ثم الات الاسم العيني لله تبارك وتعالى منه ذاتي كصفات ذاته الثلاث: الحياة والعلم والقدرة، أم فعلي كصفات الفعل المشتقة من صفات الذات، أم خلقي كسسائر الخلق، فإنه مثل لها يدل عليه بما يفتقر في ذاته إليه.

$$
1 \text { - فمن أسمائه اللفظية: (االله - الرحمن - الرحيم" إمّا هيه. }
$$

Y - وأسمائه الذاتية هي واقع الحياة والعلم والقدرة.
r - وأسمائه الفعلية هي واقع صفاته الفعلية.
ع - ومن أسمائه الخلقية كلّ الخليقة.
0 - نم الخاص منها أنت الواقف أمامه.
7 - 7 -
V - نم أخص الخواص مـم أنبياء الله وأفضلهم خاتمهم وأئمة أمل بيته
. المعصومين
ففي اسمه اللفظي تأتي الابتداء والمصـاحبة كما يروى عن الإمام

溺
 استعانة بهذا الاسم إلّا بضرب من التأويل .





وفي أسمـاء الذاتية والفعلية تأتي الاستعـانة كمـا عن الإمام علي الههادي


 تصاحبه ذاتية أم فعلية، ونحن نستعين بها فيما نروم من مرضاته. وفي أسمائه الخلقية بوجه عام لا مصاحبة ولا استعانة ولا ابتداء إلّا في

 سلوكاً إلى اله.

وفي ذاتك كاسم من أسمائه الخلقية تأتي مئلث معاني الباء، مصاحبا مبا واستعانة وابتداء، أهاحب نفسي في عبادة الله وسواها فلأجرّدهما عن الهوى الها حيث النفس آية من آيات الله فلتصاحب نفسها كآية تدل على الله. وأبتدىء بنفسي في العبادة وسوامها ممـا يرضـاه الها حيث البـا البداية في





أَسِمُ على نفسي سمة من سمات الله وهي العبادة والسّمة هي العلامة(1) تم ابتداء - في عبادة اله - برسول اله للطريق فهم السبل إلى الله والأدلّاء على الله . واستعانة بهم في سلوكنا إلى الله، ومصطاحبة لهم، فما صصحبة الرسول هي ملازمته في حياته الجسلدية الدنيوية، بل هي صحبته في رسالته الإلهية،


 يدل عليه حيث (ممم" وهو لذوي العقول لا تعني إلّا إياهم!

فنحن في مثلث الاستعانة المصاحبة الابتداء للسبعة أسماء الله، إلاّلا ما لا يناسب ساحته وسماحته، فابتداء كل أمر ذي بال ببسم الله توحيد لله، وتركه إلحادٌ في الله، وإشراك غيره في الابتداء به ابتداع وإشراك بالها فاله وكل ذلك - لأقل تقدير - في لفظة القول، وعلى الـموحد أن يوحد الله قالاً

وحالاً وافعالاً .

الأسماء، حيث تتبنّاهـا (الشِّهِ - الرَّخمنِ - الرَّحِيمِ" .

فاله هو ذاته بصفاته الذاتية والفعلية كما هو اسـمه اللفظي، والرحمن صفاته الفعلية العامة، والرحيم هي الخاصةة، وهما تعمان المنفصلة وسواها وهكذا تعني البسملة ما تعنيه السبع المثاني والقرآن العظيم جملةً وتفصيلاً! (1) تفسير البرهان ا : \& ع عن ابن بابويد القمي في توحيده بإسناده إلى علي بن الحسن الفضال عن

(Y) سورة البقرة، الآية: الآية: اب.

تم (االلهِ - الرَّحْمِ - اللَّحِيمِ" أسماء ثُلاثة تكفي عن سائر الأسماء ولا تكفي عنها سائر الأسماء.
 كلّا يا اله! وهو الاسمم الأعظم الظاهر، كمـا (هوو" هو الأعظم الباطن، وقد


وكذلك (اموه" في وجه(r)

وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يسمى به غير الله لم يتسم به مخلوقهِ . فطالما المشركون يسمون أصنامهم وطواغيتهم آلهة، ولكنهم لم يسموها (االشها إذ كانوا يرونه الأصل في الألوهية فحادوا عن تسميتها باسم (ألهال. . فكما الله واحد في ذاته وأفعاله وصفاته كذلك في اسمه (االلهال وقد ذكر في الذكر الحكيم مرة وهي أكثر بكثير من سـائر أسمـائه وأسـماء مَن سواه


صفات الكمال جمالاّ وجلالًا .
 فعلم باختصاص أم علماً في الأصل عربياً كان أم عبرياً أو سريانياً، جاملداً أو مشتقاّ، كما اختلف فيه علماء اللغة والأدب واحتاروا فيه كما احتار

الفلاسفة والعرفاء في ذاته المقدسة وصفاته ذاتية وفعلية.

$$
\text { (1) سورة مريم، الآية: } 70 .
$$






وعلى أية حال فالألف واللّام فيه أصليان لا تسقطان ولا الألف، بخلافهما في التعريف والوصل، فالهمزة أصل وليست وصلا ولاّ سواء أكان الان


يحتاج إلى تعريف فمنسلخ - هو - إذاً عن التعريف. أو علّه ليس مشتقاً من شيء كما لا يشتق منه شيء، فلا يقال اللّهي أو الاّها أمّا مي

 من أالِوَها -
ولكن وإلوهيم" جمع (الِِّهه قد يجعل الأصل العبراني سواه، فإن الش لا لا


ولكن (الشلهِ لا يجمع بشيء.
 معنوياً (يهواهاهل .
و(االشّا كاسم ظاهر له هو أقرب أسمائه إلى الاسم الباطن "هوله وعلّه

 بين اوَّله - آلَهَ - آلِّهَا وتناسبه كلها في معناه، وأصل هذه الثلاث آإلّهلا .



(1) سورة الرعد، الآلية: MA. .

أم من الوَلَهَ وهو ذهاب العقل والحيرة الكاملة التائهة، ومو واقع لا مردّ له بالنسبة للسالكين في سبيل المعرفة فقد تاهت الحقول عن كنه معرفته.
 وأفعالآ وعن أن تطير إليه طائرات العقول.


 سواه : يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهـر البـاطن في ظهوره أم من „ألِّه الفصيل إذا ولع بأمه، حيث العباد يولعون به ويتضرعون إليه أم من ألِه الرجل يألَه إذا فزع حيث الـخلائق يفزعون إليه ويستجيرون تمانية معان عدد أبواب الجنة الثمان كلها واردة بحق الله تبارك وتعالى فإنه: 1 - المععبود - Y - الممسكون إليه عن خلقه 1 - المفزوع إليه، وهي كلها منصوصة في روايات عدة متظافرة. نم


 الثلاث، كما هي والذات واحدة وحدة الذات وصفات الذات، دون زيادة صفات على ذات ولا تعطيل للصفات.

نم عامتها، وهي والرحمن مبالغتان في الرحمة، ولكنما الرحمن أبلغ من الرحيم لزيادة المبنى وتوتع المعنى، والرحيم أرق وأدق لأقلية المعنى كمّاً والمبنى، مهما كان كيفها أعمق وأثفق :


 تدليلاً على أنها أخص من الرحمن.

والرحمة الرحمانية المطلقة ليست إلّا الخخلق والهداية. . . . . آلَّإِي

ومن تم سائر الرحمات كلها رحيمية قياساً لها، مهما كانت بالنسبة لبعض البعض، رحمانية ورحيمية مع بعض


 الإيمان في الإنسان المعلّم ما لم يعلم.

وفيما يروى عن الرسول حفيف مع الآيات كما هي دأبهم دائبين مشياً على ضوء القرآن الكريم!
(r) سورة العلق، الآية: r)
(£) ( (£)
 ومن خاص الرحمن اختصاصها تسمية ومعنى باله إذ لا يسمى بها سواه، وكما لا رحمة عامة لسواه، والرحيم يسمى بها سواه كما الرحمة الخاصة كما هي له تكون لسواه، مهما بان البون بين الرحمتين على أية حال. كما والرحمن خاصة بالأولى لعموم الخلق والهداية فيها، دون الأخرى

 وكلاهما رفيقان|"()

 يحشرون برحمة رحمانية كما خلقوا أوّل مرة تم المؤمنون منهـمـ يرحم برحمة رحيمية . ولأن الرحمة العامة أوفق بالأولى من الأخرى، كما الخاصة أوفق



 باسمين رفيقين أحدمها ارق من الآخر فالر حيم أرق من الرحمن وكلامهما رفيقان . سورة الفرقان، الآية:

 والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة تغنيني بها من رحمة من من سوالك الـا
 سورة الأعران، الآية: 107.

الواسعة هي الرحمانية حيث تسع كل شيء، والمكتوبة هي الرحيمية التي تخص المؤمنين المتقين.

 في سبيل الهدى كما تصرح لها آيات وتلمح لها أخرى، كما كما تعم السانـا والمقربين المخلصين، وبينهما متوسطون، وهم المؤمنون فعلاّ بدرجاتهم


نم الرحمة وهي في الخلق رقة، ليست في الخالق كما هيه، فإنه ارحيم
 وإن رحمة الله نوابه للخلقه، والرحمة من العباد شيئان أحدهما يحمد القلب الرأفة والرقة لما يرى بالمرحوم من الضر والحاجة واجة وضروب البر البلاء، والآخر ما يحدث منا بعد الرأفة واللطف على المرحوم، والمعرفة بما نزل به، وقد يقول القائل : انظر إلى رحمة فلان، وإنما يريد الفعل الذي
 حدث عنا من هذه الأشياء، وأما المعنى الذي في القلب فهو منفي عن الها كما وصف عن نفسه، فهو (رحيم لا رحمة رقة"(8)

فالرحمن والرحيم همـا من الصفات المتشابهـة: كالسـميع والبصير وأضرابهـما يدجب أن تجرد له عن صفات الحـدوث، مشاركة في الألفاظ ومباينة في المعاني، فإنه تعالى وتقدس (اباين عن خلقه وخلقه باين عنه|"

تنسير البرمان (: \& 1 محمد بن يعقوب بإسناده عن مبد اله بن سناذ قال سالت أبا عبد
الشا
سورة التوبة، الآية:

- نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين


و"لا يتغير بانغيار المـخلوقين كما لا يتّحد بتحديد المسدوددين" فإنما رحمته
 له انفعال وانغيار أو رتة في قلب أو سواه، فصيفات الله تعالى تفسّر كما يناسب
 وإذا كان البدء باسم الله يمئّل ما يعيشه المسلم من الكلية الأولى من
 كلية ثانية تقريراً لعلاقة المسلم في حياته كلها باله، عائشاً في ظلال رحمته أينما حلّ وارتحل .

وقد أجملت البسملة عن الأصول الثلائة، ما توضّحه الفاتحة، وتفصّله القرآن العظيم.

آلتَّهِ تعني الفقر إلى الله، ولزوم مصاحبة عبادة الهه، تدليلا" $\qquad$
من رسول الله، وسواها مما تعنيه في مئلّث معاني الباء ومسبّع الاسم.
 الوجود بكافة اللّانهايات من كمالات الوجود، يستحيل تعدده ، فإن لزام التعدد وجدان كلّ ما يفقده الآخر وهو نقص وحدّ.

 اللدرجات، وللإنسان وهو في أحسن تقويم أعلى الهدايات.

نم الرحيم تقتضي هذه الرحمة الخاصة بالإنسان، وقضيتها هداية الوحي المعصوم بواسطة نبي معصوم حيث يحمل رسالة الله بهداه، وقضييُه ثـانية

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الصافات، الآيتان: 109، •17. } \\
& \text { (Y) سورة طه، الآية: م }
\end{aligned}
$$

 الهداية زحمة، وكيف العالم القادر العدل الرحيم يترك القضـاء العدل بين


فهذه جملة مما في البسملة من المبداً والمعاد وما بين المبداً والمعاد. وعلّ من حكم تثليث الأسماء (االهِ - الرَّخمنِ - اللَّحِيم" لتشمل عباد

 للمقتصدين إذ يعبدونه بين طامع في توابه وخائف من عقابه، وهو الرحمن بسائر خلقه من الظالمين من يعفى عنهم ومن لا يعفى، فإنهم تتملهم رحمته الرحمانية في الدنيا مهما كانوا كافرين! الـ

والبسملة حتى الضـالين من كلامنا كما علّمنا ربنا كيف نكلّمه في





 $\square$ (1) سورة طه، الآية: 10 (Y) (Y) سورة النجم، الآية: (Y) (r) سورة فاطر، الآية: (Y) سورة يس، الآية: AY.

## : (

 كما هيه فـ اكل" "امر ذي بال لم يبداً، فيه بحمد اله فهو أقطع")(1) فإنها بلام الجنس تستغرق كل حمد من كل حامد له دون إبقاء، إذ تستجيش له كل إل




إنها فاتحة الكتاب كأول دعوى في الأولى، نم في الأخرى لأهل الجنة



 رب العالمين قرينة بربوبيات خاصة (YY) مرة في سائر القرآن، بياناً لربوبيته
 وقد تشهد آيات من الحمد بخماسية السبب في اختصاص الحمد به دون


$$
\begin{align*}
& \text { سورة القصص، الآية: .V. } \\
& \text { سورة يونس، الآية: •1 } \tag{r}
\end{align*}
$$

(0) سورة الإسراء، الآية: 11 11 (1)
(7) (7) سورة غافر، الآية: 90.
(V) سورة الإسراء، الآية: 11) (V)






(رَبِبّ الْعالَِّينَ - الرَّحمنِ - الرَّحِيمِّ" .

ويا له من تجاوب لطيف بين القرآن المحكم ضاالحمدله والقرآن المفصل في آيات الححمد مـا يُطمئِن أن السبع المثياني صورة مصـغّرة عن التقرآن العظيم.

 العقل في مدحته لربه(1)

$$
\begin{equation*}
\text { (Y) سورة الكهف، الآية: } 1 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

$$
\text { سورة الانعام، الآية: } 1 .
$$

سورة الحجر، الآية: ه ه .
سورة الزمر، الآية: vع.

اللدر المنتور 1: 1 ا 1 - أخرجه جماعة من أرباب السـن عن عبد الها بن ممرو بن العاص عن
. . .



 والحسن منه

 ونتنا بالحمد له نم قدر أنه لا قيمة له! .


وكما لام الحمد تستغرقه لله، كذلك اللام في له تختصه باله دون أن
يعدوه إلى سواه.
وعلى الحامد لها أن يحمده بفطرته وعقله وصدره وقلبه ولبه وفؤاده وكل
 قولة فارغة منافقة يكذبها الجنان وسائر الأركان .






 الحمدد ثناء على نبوتية الصفات، فلأنها فيما نعرفه من صفات تصات تصاحب خالجة الإمكانيات الخارجة عن ساحة الذات، نسبّحه بحمده عن صفـات اللممكنات، فنعني من حمده بعلمه وحياته وقدرته نفي الـجهل والموت والعجز عن ذاته حيث الثـابتات منها في معروفنا مـمكنات ونات ولا نستطيع
 : ${ }^{(r)}$ ( ${ }^{(1)}$
=

 (1) خلقت خلقاً أز عليّ منك : سورة الرحد، الآية:
(1) سورة الإسراء، الآية: ع

سورة الصـافات، الآيتان: 109، •17.

لذلك لم يرد في سائر القرآن حمدّ بألسنة غير المـخلصين من المكلفين،



 رِّكَّهِ(ع) إلّا ما حكاه عن أهل الجنة وهم المطهرون من خطأ القول وخطله:
(0) (0)

فنحن إذ نؤمر بالحمد في الحمد وفي سائر الأحوال فلنشفعه بتسبيحه


والحمد - ككل - هو الثناء الجميل على الجميل ذاتاً وأفعالاّ وصفات،




نم وكل جمال وكمال في الـخلق فائض منه وراجع إليه، فليختص به
 وفي كل لحظة أو لمحة، وفي كل خالجة أو خارجة، كقاعلة رصينة للتصور الايماني المباشر المعاشر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مورة المؤمنون، الآية: YA. } \\
& \text { (Y) سورة إيراميم، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (1) (1) • سورة الأعران، الآية (1) } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

فليكن وأَّحَحْدُ لِنَّهِ كما البسملة في موقعها اللائق وهو كل أمر ذي بال، ولا أقل من أقل الـحلال، فإنها في غير الحلال تستتبع ووَآتَتَتْفِر
(1)

تم الرب مو المـالك المدبر المتصـرف للإِهـلاح والتربية اللائقة

 التدبير والملك، وللّه الربوبية المطلقة لا يعرقلها أي مانع ولا يلا يردعها أي



وكما ربوبية الخلق تعم الخلق لا من شيء كالخلق الأولّ، والخلق من شيء كسائر الخلق، كذلك ربوبية تدبير الأمر وهي هداية كل شي؛ لشيئه :

 تكوينية وغريزية وتشريعية أماهيه؟.

فإطلاق الربوبية للعالمين دون إبقاء هو نظام التوحيد الحق وجا وجاه فوضاها التي تفسح لغير الله مجال ربوبيات أو تسمح، وقد تـا تطاردها براهين العقل والآيات حيث توحِد الربوبية في الهُ وتوحده في كافة الربوبيات.

وهذا هو مفرق الطريق بين نظام الربوبية وفوضاهاه ، تزيل كل شائبة وكل غَبْش وهاجسة عن توحيد الله، هذه التي تعزل الرب علا انقساماً في الألوهية بين الذات والصفات والأفعال .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: 1•1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأصران، الآية: عه. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة طه، الآية: •0. } \tag{r}
\end{align*}
$$

 يعلمون ومن حيث لا يعلمون، فالرزق معلوم مقسوم ومو يأتي ابن آدم على أي سيرة سارها من الدنيا ليس تقوى متق بزائده ولا فجور فاجر بناقصه، (1)(.) وينه وبينه ستر وهو طالبه

والعالمين هم الخلق أجمعين، وهو جمع العالم من العَلم العلامة، أو من العلم المعرفة، وكل العالم علامة للخالق وآية، وكل العالم يعلم ربه ويسبح بحممده، وجمعه السالم سليم عن الشذوذ، ففيما يعني الخخلائق أجمعين هو ترجيح لجانب العقلاء بينهم برزخاً وسطاً من الحقيقة والمجاز،
 الحكيمه، اللّهم إلّا فيما يخص ذوي العقول، كذكرى القرآن : وإِنْ هُوَ إِلًا




حيث القرآن، والرسول برسالته ونذارته يخصّـان العقلاء المكلفين دون سائر العالمين، ولأن الملائكة غير مكلفين برسالة القرآن ومنهم الرسل إلى الرسول في القرآن، ولا لمـحة أنهم مكلفون بالقرآن، وأن أقل الجممع نلانة فليكن


سورة الأنعام، الآية: •9.

(o سورة الأنياء، الآية: lov
سورة الفرقان، الآية: 1 الانيا

 الراجع إليها (مـم" فيمن هو راجع إليه، ليست هم المـلائكة، فهم إذاً ثالث من العالمين آم ويزيد . لا تجد في سائر القرآن (اعالمآ" إلّا ضالعالمين" جمعاً للخلائق أجمعين، ا'م خاصاً بالمكلفين، فليعن ضروب المكلفين في إبعاد الزمان والمكان دون إبقاء.
وأفضل الربوبيات - هي طبعاً - لأفضل البريات، وهو الإنسان اللذي
 الإنس رسولّ لهـم أجمعين، مـهما كانوا أدنى من الإنسـان كالـجان، أم أم بمستواه في حسن التقويم كمن لا نعرفهم لحد الآن. تم الأفضـل الأحسن بينهم! والأكثر حظوة من هذه الربوبية القمة هو الـرسـول مـحـــد

- الْعَبِدِينَ

تلك هي الربوبية الوحيدة الموحدة اللائقة باللذات المقدسة دون الضئيلة المحلددة التي اختلقتها ركام الظنون والأساطير والتصورات الخات الخاوية والجارفة
 الباطل، والباطل يفرض بصورة الحق، ومنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من اله الحسنى
 يبتليه، فجاء الإسلام فأخرجها من الظلمات إلى النور، إلى صراط العزيز

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الحميد، من ظلمات الفلسفات والهرطقات التي تخبطتْ فيها، إلى نور الحق المبين بالقرآن المتين والرسول الأمين .


أترامما مكرورتان وبفاهل آية واحدة؟ حسب الظاهر نعمه، وفي الحق لا! حيث البسملة على كونها آية وأفضلها، هي بنفسها مكرورة للفصل كما كما
 مستقلة في صلب السورة بعد أن كانتا بعض آية من البسملة، تأكيداً للسمة
 لقوائم الصلة الدائبة بين الربب والمربوبين، التي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة.

وقد تعنيان في البسملة رحمن الدنيا ورحيمها وفي الحممد له رحمن


فحتى ولو كانتا مكرورتين بنفس المعنى، ففي التكرار عناية ليس في الوحدة فرب العالمين ليس ليطارد المربوبين مطاردة الخصوم كألهة الأولمب
 سبقت رحمته غضبه، لا يعذب عباده المستحقين إلّا أقل ما يستحقونا لولاه لكان إجحافاً بالصالحين، وحيفاً للطالحين، حيث الإنذار له موقعه في ترك المحظور، والإنذار الخاوي عن واقع العذاب إدغال وتدجيل وإغفال.

 متفقتان في (اكان يقرأ") مختلفتان في (مالك") و(ملك) فالاستمرارية المستفادة
 (امالك" والثلائة المشتركون في روايتهها تزيد تهافتاً فيهما على ما كانـ، وبعرضـها على القرآن يصدق (مالكله لا سواه، ومثّلهما المـرويتان عن
(1) الصـادق

والقول بالتخيير بين (امالك وملكه لا يلائم الروايتين ولا القراءتين، وهو مخالف للقرآن، وإضافة إلى أن السنة ليست لتخالف القرآن ، كيف تثبت سنة في مثل هذه المسألة العامة الدائمة الابتلاء، بمثل هذه الرواية المبتلاة

بمعارضة؟
ولو أن الآية كانت نازلة بهما لكانت مئتة فيه بهما ، آم ثابتة كما القرآن
 "مالكه" وانحسـارها عن (املك" وكيف يترك القبرآن المتواتر برواية غير متواترة، ولا يترك حتى بمتواترة، اللّهم إلّا تواترأ يوازي القرآن آن في التخيير



نقد أخرج جماعة من أرباب الـنن عن أم سلمة وانس وسعيد بن المسيب والبراء بن عازب










احصى املك يوم الدين)
 والمتعارضان رواية وتراءة معروضان على القرآن، ومو يصدق في متواتر كتبه (مالك)، .



آلنَّاسِس)




 لأقل تقدير - تسمح له بديلاً عن مالك؟

 الملك بيوم الدين لا ينفي الملك فإنهما متلازمان في الله، مهما كان بينهما

عموم من وجه فيمن سوى الشا




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل حمران، الآية: YY. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (() () سورة الأنعام، الآية: } \\
& \text { (7) سورة فافر، الآلية: } 17 \text { (7) } \\
& \text { سورة الحج، الآية: } 07 \text { (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) سورة القمر، الآية: } 00 \text {. }
\end{aligned}
$$





نم هنا لِيس من المُلك والمِلك إلّا المجازي المستودَع لبعض ما في الزمان الْان
 مِلكاً أو مُلكاً، فقد يملِك المَلِك وقد لا يملك، كما قد يكون المالك مَلِّكاً وقد لا يكون، وفيما يجتمعان يختصان بيعض المكان المان، وبعض ما - أو - مَن في الزمان والمكان.

ولكن الله مالك وملك لـمثلث الزمان والمكان وما في الزمان والمكان

 المِلك والمُلك، والمِلكُ أعمق تدليلاً على السلطة المطلقة من المُلك وإن كانت الحقيقة منهما متلازمتان دون فكاك ولا احتكاك، حيث المالك يملك




أدون حالآ من الرعايا .
تم المالك ليوم الدين على وجه الإطلاق يملك كلّ مالك بملِكه وكل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانفطار، الآية: } 19 . \\
& \text { (Y) سورة الزخرن، الآية: } 14 \text { (Y) } \\
& \text { EY (Y) } \\
& \text { (£) سورة النبا، الآية: (£) }
\end{aligned}
$$

مَلِكِ بمُلكه حيث يملك مثلث الزمان والمكان بما فيهما، ولكن المَلِك قد يكون بجنبه مالكون، فالوجهة العامة في التصور عنهما تصور المالك المطلق أملك من المَلك المطلق، مهما كانا في الله على سواء، وهو ملك كما هو
 لـ (املكه والىى سائر التعبير كما اللدين حيث يشمل كل ما فـا في القيامة وهو أبرز سماته وحجر الأساس من كلّ خصوصياته. إذاً فهو مالك لكل كائن ومَلِك على كل كائن ، مِلكاً ومُلكاً للزمان
 حيث لا يُملك الزمان، فإنه يخص كل زماني دون خالق الزمان!
 يوم اللدنيا كما يملك يوم الكـك الدين؟ كـما وأنه مـالك الملكلك يوم الدنـيا ويوم

إنه ليس في الحق من الاختصاص، فإنما ترجيح ذكراً ليوم الدين، فإن
 وتهيّب للمصدقين باللدين، ولأن مالكيته يوم الدنيا كانت قرينة في طولها


 ويفتعلون، فعلّهم كذلك يوم الدين، فلا يصل إلى كل ذي حق حقه! وأما
 مستودعاً باختيار لاختبار، فإنهما ليسا في عقبى الدار . كما وإن مالكيته الحقيقية تبرز لنا كريهاً يوم الدين، وتزداد ظهور وبهوراً

لمصدّقيها يوم الدين، وفي هذه الأربع كفاية لظاهر اختصاص (امالكهل هنا

واللدين في الأمل هو الطاعة والشُريعة، شريعة الطاعة وطاعة الشريعة،
 (10) موضعاً آخر

ولكنما الجزاء على طاعة الشرعة وعصيانها هي بروزٌ لحقيقة الطاعة أو


 تعني الثانية مهما يملك يوم الأولى كما هيه.

فلأن بروز الطاعة بحقيقتها هو جزاؤها في الأخرى، تسمى يوم الدين،
 -بيوم الدين
 شريعة الله وحكمه وطاعته، وهي على الترتيب يوم الرجعة والموت والثقيامة
 قسيـميه مـهـما اختلـف ظهور عن ظهور، كـما وقد تظهر قبل دولة
 نصيب من تحقيق شرعة الله.
ومالكية يوم الدين تميّّل قاعدة ضيخمة رنيّن رينة رصينة، عميقة التأثير في حياة التكليف، فكثيرون يدينون بألوهية اله وخالقيته - أم - وتوحيده، ولا

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة النمل، الآية: •9. } \\
& \text { سورة إبراميم، الآية: } 10 \tag{r}
\end{align*}
$$

يدينون بيوم الدين، عائشين حياة اللامبالاة والأريحية إذ لا يخافون يوماً آخر للدين، وآخرون يدينون بيوم الدين معتبرين استمرارية الملك والمُملك فيه لآخرين، فهـم يملككون فيه إعفاء: أو تخفيفـآ أو إفلاتآ عن حكـم أحكم اللاكمان
 من حساب وتواب وعقاب أو توبة وشفاعة وعفو أو إعفاء، إذاً فلا مجال لأمنيّات كاذبة كاسدة رخيصة في فوضى الحساب والجزاء يوم الدين الدين،



 من ساعات الدين كما مي من أشراط الساعة اللدين

و(ايوم" هنا مطلق الزمان، محدوداً كما لأهل النار، وغير محدود كما لأهل الجنة، فـ ؤَيّْرِ ألمِيِِْ


ولأن پالدبن" هو أبرز سمات ذلك اليوم وأجمعهها، يختص السبع المثاني بذكره، إشارة إلى كل سماته في القرآن العظيم، إجمالآلا يشير إلى تفصيل، وكما هو سائر في آياتها السبع.

فالقيامة بتدميرها وتعميرها وحسابها وسائر ما لها من أسمماء بِسِماتها،

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الانفطار، الآية: } 19 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرتان، الآية: Yان الآ }  \tag{r}\\
& \text { سورة مود، الآية: 1•^. } \tag{r}
\end{align*}
$$

مطوية في (ألدين" فإنه ظهور الطاعة وخلافها، فهو الأصيل الأصيل، وها وهي


 الشّرعة والكتاب ميزاناً، والدين الطاعة والمعصصية ظهوراً، والدين بحقيقته

جزاء وفاقاً.
وهكذا يكون آيات السبع المثاني بكلماتها، نماذج رئيسية محكمة عن تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين .

العبادة هي الانتصاب للمعبود في منصبب المعبودبة، استجاشة لكل الطاقات والإمكانيات في جانحة أو جارحة لـخدمته، بكل ذل وان وانكسار، بعيداً عن كل عزّة واستكبار، وهي درجات كما الاستكبار دركات، ولأن
 مطلق العبد، وآخر يُملك كله لشركاء متشاكسين وهو العبد المطلق ولكن ليس في إطلاق العبودية وإخلاصهه لـمالك واحدلـ، وقد يملكه مالكُ واحدّ
 نَعْبُدُه فإنها عبادة خالصة لله رب العالمين، بملكية حقيقة لا تشذ عن ذاته ولا عن عبادته شييناً لغير الله وفي غير الهـ.



$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الأهران، الآية: A. } \\
& \text { سورة غافر، الآية: •7. } \tag{Y}
\end{align*}
$$



إن الـمععبود التحق وهـو الله يـملك عباداً سواك فـ وإِ
 ولكنك لا تجد معبوداً بحق سواه، وهو يربّيك كأن ليس له عبد سواك، تم أنت تعبده - إن كنت عابده - كأن لك أربابآ سواه! إنه لا بدّ لك من معبود حقاً أو باطلاّ، وقولة القائل : إن العبودية ذلّ أياً كان المععبود، والإنسان عزيزُ أياً كان، فليرفض العبودية لأيّ كان، إنه هرطقة هُراء، والله منها براءٌ .

أجل إن العبودية الذل أمام الذليل والأذل كما يفعلها الذين يعبدون من

 مّا حقاً أو باطلاّ .

وبصيغة مـختصرة محتصرة إن في الكون إلهين اتنين معبودين: حق وباطل فالباطل هو عبادة النفس والهوى، والحق هو عبادة اله على هدى،


ومثلاً على العابدين الإنسان أياً كان، وحتى الذي يدعي الألوهية من دون اله، فإن لـه إلهها وآلكهة من أصـنام وأوتان، مـهـا كانـان هو طاغوتاً

$$
\begin{aligned}
& \text { (110 : سورة الكهف، الآية: }
\end{aligned}
$$


(1) هوَوْهُ

إنه ليست له تعالى حظوة في عباداتنا، فنحن اللذين نحظو بعبادته،
حظوة معنوية لأنها اتصال معرفي باللّانهاية في الكمال، والنا وأخرى حيويّة




والناس بين من يعبد الله وحده على درجاتهمه، أم يعبده مشركاً فيا في

 إن العبودية العادلة الحكيمة مي مفرق الطريق بين التحرر المطلق عن
 وأوهام وعادات وأحلام، فالناس بين عابدين لغير الله، ومدعين التحير اللّل عن كل عبادة وعبودية حتى الله، مفرطين فيها أو مفرّطين عنها، رغم استحا وعالة الة التحللّ عن أية عبادة وعبودية، فإنهم يعبدون شهواتهم ومشُتهيات غيرات طواغيت نم يدعون التحلل عن كل عبودية ولهم منها أبطلها وأحمقها! . فإذ يعبد الإنسان ربه الخالق له المدبر أمره فهذه مفخرة له إذ ترفع مر من كيانه، وحين يعبد أخرابه أو من دونه فقد حط من كيانه كإنسان، وردّ إلى أسفل سافلين.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الجائية، الآية: : } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: Y }  \tag{r}\\
& \text { سورة لقمان، الآية: }
\end{align*}
$$

نم و中وَنَبُدُهُ قد تكون من العبودة كما هي من العبادة، فمن العبودة الرضى بلا خصومة، والصبر بلا شكاية، واليقين بلا شبهة، والشهود بلا غيبة، والإقبال بلا رجعة، والإيصطال بلا قطيعة.

ومن العبادة الصـلاة بلا غفلة، والصـوم بلا غيبة، والصدلة بلا بلا منة، والحج بلا إراءةة، والغزو بلا سمعة، والذكر بلا ملالة، وسائر العبادات بلا أية رناء وسمعة وآفة.
فـ ؤنَّبُدُهُ تشمل بإطلاق التعبير كلا العبادة والعبودة كما كلٌ منهـها درجات وفي التخلف عنهما دركات.
 حضور العبادة والاستعانة، حيث المعرفة البدائية وهي شرط العبادة، هي غائبة بطبيعة الحال، ومن نم إلى حضور المعبود المعروف بما عـرّف نفسّف



أنت قبل صـلاتك منشغل عن الله بمشاغل الحياة وشواغلها، فلما تكبّر
 والانشغال بالهّ، ولكي تتهيأ لحضوره في معراج الصـلاة تُقدِّم ما تَقدَّم على

 نَعْبُد وَإِبَاكَ نَّنَّعِعِنُ

فمن قبل كنت في غياب مو مطلق الحضور، وأنت الآن في الحضور
المطلق
ف (ا|عبد ربك كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراكه، .


ونورانية، وهو مجال فاسح لمقام التدلّي في „أو أدنى" بعد ما پادنى" فالدنو المعرفي العبودي كقاب قوسين، يعني أن ليس بينه ويين الله أحد، نم التلدي الـي هو أن ينمحي العابد عن نفسه كما محّى ما سواه فلا يبقى إلّا حجاب الِّا الذات المقدسة وهو لزام الألوهية : بيني وبينك إني ينازعني - فارفع بلطفك إني من

البين
الله تبارك وتعالى حاضر لدى كل كائن، وناظر إليه رقيب عليه، وهو


أو زمانياً ومكانياً فإنها بُعدّ في ساحة الألوهية، ومسُ من كرامة الربوبية: فلتكن في حاضر خاطرك، في علمك وعملك، في سرّك وعلانيتك،
 سوالك انمحاءء لنفسكك لكمال الحضورر، فانعدم هنا عن كافة شـخصياتك وتعلقاتك أمام ربك حتى تنوجد متعلقاً بل وتعلقاّ بربك متدلياً به. أم تحضر بحضرته كما أنت حاضر لنفسك، أم - لأقل أقل تقدير - كما أنت حاضهر عند عزيز من أعزتك وأنت تراه، أم وأدنى منه أنه يراكّ، آه يا


 أنفسهن فيقطعن أيديهن من جمال الحضور ونحن نتثاقل عن معراج الصـلاة لحدّ النفور، فأين تفرون؟!
فليكن المصلي في معراجه حضوراً مطلقاً لدى ربّه دون غياب، فإن إليه
الإياب وعليه الحساب وهو رب الأرباب.
(1) سورة ق، الآية: 17.

سورة يوسف، الآية:
 الله وله وحصر الاستعانة في اله: نعبدك أنت لا سوالك، ونستعينك أنت لا . (1) (1)

تتقدم، لأن الله أحق في التقديم عليك وعلى عبادتك بكلّ موازين التقديم فمن أنت حتى تتقدم على ربك وإن في حضرة العـي عبادتك حتى تتقدم على المعبود في حضرته؟!

مقام التطامن والتذلل، فابراز نفسك كفرد زائد أمام ربك فضلاّ عن جمعك. وإنما يعني أموراً عدة بين راجحة ومفروضة، وكلها مفروضة في شرعة

المعرفة .
فلكي لا تكذب في صـلاتك ادعاء لحصر عبادتك في الشه، تدمج نفسك في جموع العابدين، من الملائكة والجنة والناس أجمعين، من السابقين والمقربين وأصحاب اليمين، حتى تصدق دعوالك في حصر العبادة، فإن المـخلصين صـادقون في حصرهم بأسرهم، فأنا - إذاً - قائل عنهم، ونا وناقل



فإذا أنت تقبل حق العبادة أيها الرب الـجليل، فاقبل مني أنا الذليل البائس الهزيل، تلك العبادة الخليطة بعبادات المخلصبين
تم دمجاً لنفسي في كلً العالمين ممن يعبده ويسجد له طوعاً أو كرهاً

$$
\text { (1) (1) سورة النساء، الآية، الآية: } 79 .
$$

 فسيح تعبد فيه الكائنات ربها بلسان فصيح وغير فصيح ألا

 كنا في صلاتنا فاردين، ومعنا سائر الكون على أية حالد.



 إن العبودية المطلقة تقتضي الطاعة المطلقة وبينهيا عموم مطلق ، مكا فكل عبودية طاعة وليست كل طاعة عبودية اللهم إلّا مطلق العبودية الجامعة مع

الشرك خفياً وجلياً .

 على ضرورة الانحصار .





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مريم، الآية: با } \\
& \text { (Y) سورة الجاثية، الآية: } 1 \text { (Y) } \\
& \text { Y سورة التكوير، الآية: (r) } \\
& \text { (£) سورة الصانات، الآية: } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$


 إياه؟

الإيابب وعليه الحساب؟
فإن كنت تعبد ما تعبد حباً للكمال المطلق فهو الهُ فلا تعبد - إذاً - إلّا
إياه



دونه .
وإن كنت تعبد لـمكـان الربوبية فلا تعبد إلّا إياه فإنه - فقط - رب
العالمين لا سواه :

وإن كنت تعبد طمعاً في الثواب أو خوفاً من العقاب فلا تعبد إلّا إياه

فمئلث: العبادة الحرة وطلب الثواب وخوف العقاب، منحصر في اله
 !
تم الواجب في شرعة التوحيد عبادة الذات (اللهّل حضوراً وإدراكاً:




منك، فلتكن حاضراً لديه علماً به وإدراكاً دون إحاطة، فلو كانت عبادتك بالصفة الفعلية فهي إحالة على غائب، وكثير هؤلاء الذين يعبدون الغائب: (اومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد لأن الصفة غير غير الصو
 بصفة الفعل، أم بصفة الذات اعتبارأ لها زائدة على الذات إلـا إنها ناحية عن خالص التوحيد اللى خالص الشرك أم شائبه، حيث الثانية شرك في الذ الذات


 الله لأنه الهه، ومهما صحت الثلاث وقبلت، إلّا في شرك الذات - فالعباد

 الصفات كما هيه، أو يعبد الصفات تفريعاً عليها الذات، فكل انل ذلك إلبطال للتوحيد فذلك بين إشراك وإلحاد! الصفـ الصفا
(اومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صـغر بالكبير|"(1) حيث
 أنحس من التسوية، وفي عبادة الصفات أهالة بتفريع الذات انزلات الصا الـى


فالعبادة درجات : 1 - خوفاً من عذاب الله وهي عبادة العبيد وكثير مـا
 (Y) سورة الأنعام، الآية: 91 (Y)

هم وY - طمعاً في تواب الها وهي عبادة الأجراء وهم أقل منهم (1) " ب - آن
 ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك(r)

وهذه المراتب مطوية في وإِيَّاكَ نَعْبُدُ في ظلال ما قبلها، فـ وإِيَّاكَك
 بالعوض والبدل كما يعبدك الجاهلون بك المغيبون عنك|(r)

ولياك نعبد لأنك پالرحمن - الرحيم - رب العالمين" طمعاً في رحمتك
 خوفاً من نارك وهذا أضعف العبادة.

وهذه اللدرجات الثلاث كلٌ منها درجات كما آن عبادة غير الهُ دركات.
 كمال الحمد.

وكما أن عبادة التأليه تخصهه، كذلك عبادة الطاعة، وعبادة الأفعال والأقوال فالقول: لولا الله وفلان لـما نجحت إشراك في الـو القول، وسجدة الاحترام وركوعه لغير الها إشرالك في فعل الاحترام، والطاعة المطلقة لغير
 طاعة لله دون سواه.



 تحف العقول من الإمام الصادق
سورة النساء، الآية: •• .
 العبادة، حيث الموكول إلى نفسه على توفٌّ العراقيل بينه ويين ربه ليس ليعبد

 فعليك الحركة، وعلى الله البركة، رفضاً نلاتكالية في الأمور المختارة، وتحريضاً على السعي ثم الاستعانة في كماله وإنتاجه.

كما وأن الاستعانة تعمّ العبادة وسواهها، والعام يذكر بعدل الـخاص
 ترضاه.

نم العبادة لا تنحصر في مجالات الذكر والصـلاة والحجج: فإنها تشمل كافة حركات الحياة وسكناتها، فلتكن كلها صـلاة له وصـلات باله لتصبح الكل عبادة له .

ولأن العابدين فرادى وجماعات لا يقدرون على إخلاص العبادة له لضـعفهم في أنفسهم ووجاه عرقلات الثشياطين، فلا حول عن معصية الله إلّا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلّا بعون اله، فعلينا الا ستعانة باله في
 هدياً إلى صراط مستقيم في عبادته، وفي تحقيق حق العبادة الخالصة هدياً إلى الصراط إيصالاً إلى المطلوب منه، فلولا الإعانة تشريعية وتكوينية لم تتحقق العبادة اللاّئقة الخالصة



تفسير الإمام الحسن العسكري پٌ


 يوحي بتوحيد الأولى دون الثانية، سامحاً للاستعانة بغير الهُ في الله وإلى الها

 كان اله قد يقطع الأسباب كأيّة رسالة أو كرامة أو عناية خاصة بمن يحبّ

ويرضى
ففي توحيد الاستعانة باله منع عن كل استعانة بغير الشا، وأمّا التوحيد في استعانته فهو سائد في الاستعانة بما يأذن به الها كما في الاستعانة بالهُ.
 ومهما حمدنا سواه واستعنّا بسواه فلسنا لنعبد سواه إذ وأَمَرَ أَلَّ تَبَدُدوَا





(1) (1) من لا يحضره النقيه عن العلل عن الرضا
(
ع (Y)
( () ()
(0) سورة النساء، الآية:





 وسيلة مشفوعة بالتقوى والجهاد، دون اكتفاء بها واستقلال لها تاركين

التقوى فيها والجهاد، وإنما استغلالها بأمر الله وإلى ابتغاء مرضاة الها : فليس لنا أن نتوسل بكل شيء إلى الله، ولا أن نؤهل شيئاً فيما نبغي

أمام اله فنستقلها بجنب الهـ
إذاً فالهُ يستعان فقط دون سواه، وبغير الها يستعان إلى الهل وفي الهَ بإذنه ورضاه، فقد نستعين الله فيما نستعين به ممن سوى الله، لأن الإعانات كلها




إذاً فالاستعانات الإيمانية بإذن اله كلّها استعانـة الها الها وهي هي اللّإيمانية إشراك بالها أو إلحادٌ في الله.
فالتوسل بالأصنام والأوتان أو عبادتها ليقربوكم إلى اله زلفى، ألما أم يؤنروا تأئيرات، استعانة بغير الله فيما منع الها شركاً باله أو إلحاداً في الشا.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مريم، الآية: AV. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الكهف، الآية: } 90 .
\end{aligned}
$$

كما التوسل بالأحجار والأشجار أماذا من جمادات ونباتات أم حيوان
 إلى الهه، أم إلحادي فيما تستقلها من دون الهـ.

 برسل الله وكل الهداة إلى الهله تعرفاّ إلى مرضاة الله، وكل" ذلك استعانة الها


والضابطة السارية في الاستعانة بغير الله في الله وإلى الله في أمور عادية غير عبادية، أن تكون مأذونة بالوحي بصورة خاصة أو عامة، فعدم الإذن الانـ إذاً - دليل المنع لأن منصب العون خاص مادن باله فضلاّ عن المنع

ومن المـأذونة بصورة عامة هو التعاون والاستعانة في كافة الأمور والمشاغل الحيويّة المباحة، وهي في غير المباحة - فقط - غير مباحة دون شرك أو إلحاد، إلّا إذا أُشركت بالهُ أم استُقِلَّت بجنب الهِ الهِ

## : ${ }^{\text {(q) }}$

هل يصح (السراطلا كما في الشواذ؟ كلاّ وإن اتححد المعنى، حيث


$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: Y. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: }
\end{align*}
$$



 . تفسير الصافي عن الإمام الصادق
 طريقآ قاصداً ومنهجاً رائداً وبياناً زائداً يوصل إلى الهدف المقصوود. إنها خير دعاء واستدعاء في قلب السبع المئاني، وهي قلب الصـلاة،
 موضوع، فإنها بعد خطوات المعرفة والعبودية والاستعانة، فلأن اللدعاء مي في مخّ العبادة فلتكن في مخّ العبادة . وإنها دعاء لا يستغني عنها أحد من عباد اله حتى أسبق السابقين وأقرب
 المشخلصين والمخخلَصين وعباد الها أجمعين ولأن موقع الدعاء هو أقرب حالات اللقرب إلى الله، فلعاء الـهـداء الهاء

 نَعْبُهُ تم أخرى هي بـخالص الاستعانة، فلما اكتملنا خطواتنا الثلاث

 والهداية هي الدلالة بعطف ولطف بكل مرونة وازدهار، دون أية خشونة



 الهدى درجات حسب اللدرجات.

 لزام كلّ خلق دونما حاجة إلى استدعاء، فالقوانين المـحكِّمة على المـادة
 إنسانية أمّا هيه - والكون كله على صـراط مستقيم في مذه الهـداية الإلهية دونما تخلّف واختلاف حيث الربوبية الإلهية مستقيمة دون خلاف وإِنَّ رَبِّ

 ألنَّبْدَيْيَ) هـم ممن لا نعرفهم؟ ونحن نطلب فيما نطلب تجلّي الفطرة وزيادة العقل، لكي نهتدي إلى صراط مستقيم



 شرعته.

ع - أم رحيمية تكوينية هي التوفيق لقبول الهداية لـمن يتطلّبها وكْزِيقًا


(Y)

1• سورة البلد، الآية: (Y)
سورة البقرة، الآية: 110.
سورة الأعراف، الآية: •r.

0



 لأن هديها من أفضل الهديّات.

7 - أَم هي التوفيق لدوام الهدى والثبات عليها بعد الوصـول إليها :


 وَكِيَّلا

V
 تُستْتَير (V) (V) يتطلّب في صلواته ليل نهار هدي الصراط المستقيم، فضـلا عمن دونه في صراطه.



$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: } 9 . \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنعام، الآية: •Q. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: VE. V. }  \tag{}\\
& \text { سورة الإسراه، الآلية: } 17 \text { الآ }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يس، الآيتان: " } \tag{7}
\end{align*}
$$



فبالسبعة الأخيرة من هذه الثمان: - عدد أبواب الجنان - نغلق أبواب

 وبينهما متوسطات، ولكلّ نصيب مـما كسبوا وما ربك بظلام للعبيد، والعطيّات حسب القابليات، والطرق إلى الها بعدد أنفاس الخخلائق، فما من أحد إلّا وهو يحتاج هدي الصراط المستقيم .

ولماذا نطلب هداية الصراط المستقيم، دون الهداية "إلى") أم اعلى" أم
 الصراط المستقيم، فإنها واقع الهدى، لا السبيل إليها والرسول الْ

 على الصـراط المستقيمه"! تـم الهـداية اعلى" تـخص أهلهـا الخخصوص، والهداية (لJ أمر بين أمرين، ودعاء الهـداية في الصـلاة تعم عامة المصلين، وأما هدى الصراط المستقيم فهو يعم مثلث الهدى!

فهُدى الصراط المستقيم في مثلّث ولكلّ درجات، ولأن دعاء الهداية



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعران، الآية: Yع. }  \tag{1}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: VY. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: or } \tag{£}
\end{align*}
$$

 وأعلى منها كالرسول
 الهداية كل العابدين الله والمستعينين الله في مئلث الدّرجات، من هو مئلك أو دونك أم فوقك، وحاش لله أن يستجيبك فيمن فوقك كمـا هي طبيعة الحالل، ثم يتركك بمن هو مثيلك أو دونك على مـا أنتمه، وهذه من أسس
 الطالحون، ويفيدنا الصالحون.
 في الصراط المستقيم، ودمجه فينا حتى نصبح نحن الصـراط المسستقيم، ولكي نثبت عليه ونهلي إليه، في أيّة درجة من ملارجه. ونحن نطلب هداية الدلالة والتوفيق والإيصال لما لم نصله حتى الآن، والتتبيت على أهل الهدى التي وصلناها حتى الآن، تثبيتاً حتى لا نرجع القهقرى، ودلالة لما فوقها بمعنييها تكاملاً إليها، فنحن - إذاً - في أبعاد أربعة من تطلُّب الهدى .

والصراط - كما السراط - من سرط الطعام إذا ابتلعه وزرده بسهولة ودون إبقاء فهو السبيل المستسهلة السوية التي يبتلعها سالكها أو تبتلعه، منحدرة إلى المقصود ضـامنة لسالكها أن ينحدر ولا ينهدر . والمذكور منه في سائر القرآن (٪) (1) مرة، موصوفآ في كله بالمستقيم أو
 (Y) سورة الحج، الآية: Y (Y) (Y) سورة ص، الآية: MY (Y)


 المغضوب عليهم ويتلوه صراط الضالين
فصراط المغضوب عليهم إلى الشيطان نم اللى الجحيم يسرطهم ابتلاعاً دون إبقاء فيو صلهم بلا موادة إلى الجحيم
تم الضالين يسرطهم صراطهم ابتلاعاً في ابتلاء الضـلال، فلا يدعهـم



فهنا طريق تم سبيل ومن تمّ صراط هو أبلجه وأنهجه، ومو المستقيم
للمنعم عليهم
فالطريق مي التي تُطرق ويُمشى عليها باستواء أو ارتفاع آم انحدار، فمنها ما مي إلى الجنة:


والسبيل مي الطريق المنحدرة المسبّلة للسالكين، فهي أخص من الطريق وأكثر استعمالاً في غير الظاهر، وأسهل سلوكاً للسالكين، ولكنها الـا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مريم، الآية: بع } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الكهف، الآيتان: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الالحقاف، الآية: • }  \tag{₹}\\
& \text { سورة النساء، الآية: } 179 .  \tag{0}\\
& \text { سورة طه، الآلي: VV. }
\end{align*}
$$

على انحدارها - قد توصل إلى المنزل المقصودد بسهولة أو صعوبة وقد لا توصل، فلذلك قد تجمـع كما الطريق، فليست واحدة إلّا طريق أو سبيل

(1) ${ }^{(1)}{ }^{c}{ }^{c}$

فالسبل منها سبل السلام ومنها دون ذلك، والصراط المستقيم إلى الحق

 فسبل السلام هي درجات لا تخلو إلاّا واحدة منها من ظلمات يخرجهم الله منها فيستخلصون إلى صراط مستقيم ليس فيه أيّ ظلام، مهما كان هو أيضاً درجات حسب اللرجات.

فبين نقطة العبودية والربوبية صراط مستقيم بين سبل السلام، كما هي
بين كافة السبل، ومن تم هي أيضاً بين كافة الطرقـ خط مستقيم لا عوج له ولا حِوَلَ عنه، بين سائر الخطوط الملتوية، منحنية أو منكسرة، موصلة على عقباتها أم غير موصلة.



 صراط من صراط؟
وأدنامـا هالصـورة الإنسانية التي هي الطريق إلى كلٍ خير، والجسر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنعام، الآية: 1هr . } \\
& \text { (Y) سورة المائدة، الآية: } 17 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: } 07 .
\end{aligned}
$$




 الروح والفطرة والعقل والصـلر والقلب واللب والفؤاده، فالمستدعاة مناء منها
 المدرسية العالية، معرفة بربه نم عبودية، إذ لا عبودية إلاّلا بعد شيء مني من المعرفة تجذب إلى عبودية.

 حتى الأخير راحلة ووسيلة وغاية، فبأقدام العبودية والمعرفة يحضر العبد محضر الربوبية الذي هو الصراط المستيمم•
 عصمة في هذه الرحلة دون اعتصام بالله إلّا انفصـاماً عن العروة الوثقى، ولا اعتصام إلّا بعصمة المعرفة والعبودية.


 بعشيريهما المعرفة والعبودية.

(Y) سورة آل عمران، الآية: 1-1 (Y) (Y) سورة النساء، الآية: IVO


 الله، يعرّفنا كيف نؤمن باله ونعتصـم باله ونعرف الله ونعبد الله، مُخطّرئاً كلّ

خالجة خارجة عن الحق في هذه الرحلة.
 حيث الرسول كما القرآن بيان من الله يبيّن القرآن ويفسره، وفي سنته ما لا يتوضّتح من القرآن، فهو صـراط مستقيم كـما القرآن، يهلديان إلى صـراط

ثم الإسلام المطلق بالعبودية الضافية، والتوحيد بالمعرفة الصافية هما الصراط المستقيم، نتذرّع إليهما بالصـورة الإنسانية وبالعبودية والإيمان




 هنا ليس هو الرسول والقرآن، فإنما هما بما معهما من وسائل زاد للسالك اللى الصراط المستقيم: إسلام التوحيد وتوحيد الإسلام، كمـا والـصورة

الإنسانية هي الظرف والراحلة، ولكلّ درجات حسب درجات السالكين. فالرسول الهادي إلى صراط مستقيم، وهو على صراط مستقيم، ليس

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة المائدة، الآيتان: 10، } 17 \text { (19 } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنعام، الآية: } 171 \text { الآنان: } \tag{६}
\end{align*}
$$

ليتطلّب لنفسه ما هو عليه ويهدي إليه، وإنّما صراطاً مستقيماً أعلى لنفسه، كما الاستمرار على صراطه المستقيم، نم وصراطآ مستقيماً يهدي إليه لمن
 يــيـ آلَومَابُ)(1) في بعدي التثبيت والاستزادة، وكما يروى أنه (استرشاد لدينه



 محبتك والمبلع دينك والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب آو نأخلذ بآرائنا

فنهلك|" ${ }^{\text {() }}$
كل ذلك يعنيها الرسول في \$أَهِدنَا لغيره تحصيلاً لـما قصروا عنه وتثييتاً لما حصلوا عليه، ولنفسه تداوماً لعصمته وتكاملاً لمعرفته.

ونحن أيضاً مع الرسول نتطلب لأنفسنا وله ولمن دوننا من هذه السبعة
 رسول اله
 عنها ككلّ أيٌّ من العالمين وحتى أول العابدين، حيث يطلب لنفسه استدامة


. المصلر عن الإمام أمير المؤمنين (r)

 كالعبودية الخالصة له، والإسلام له والتوحيد الخالص، اللنرايع إليه، وهي اللى الصراط المستقيم، كالإيمان والاعتصام بالله وعبوديته
 فإنها راحلة للسالك، فكيف تطرق الطريق دون أيّة راحلة صالحالحة، والعبودية
 العبودية هي لزامها على طول الخط، فكلما ازداد ازدات العبودية ازدادت المعرفة وكلما ازدادت المعرفة ازدادت العبودية.

فإسلام التوحيد وتوحيد الإسلام بمـعرفة وعبودية قمة هي الغابة المقصودة، وغيرها بين ظرف ووسيلة.

فالإسلام التام هو العبودية الكامة، والتوحيد التام هو المعرفة التامة.
 الوسيلة، والعبد يمثّل الظرف: الثالثة، بالفطرة والعقلية السليمة حيث تتقبل هذه وتلك.
 بمسبّعه، به وإليه وإياه، فأكمل بها دعاء: وأجمل .

 جامعية الإسلام واجتماعيته، حتى وفي صـلاته حيث تضم ضـمن الصـلاة له صلات بعباد اله:
 والنّعمة - كسرأ - هي الحالة الحسنة حسية وروحية، تأتي في سائر القرآن (६३) مرة ومي فتحاً - حالة رديئة تقليباً لنعمة اله كفراً ونعمة:



وهل تصح السراط مَن أنعمت عليهـم غير المـغضـوب عليهـم وغير
 القرآن مهما اتحد المعنى أو صح اللفظ وهو لا يصح.
فلأن الصراط قد بكون مستقيماً بين نقطتي العبودية والربوبية، أم غير الم
 والشيطنة وهو صراط الجحيمّ، لذلك يعرَّف هنا بإبنات وسلبين، فالإبنات يتكفّل لاستقامته، والسلب الأوَّل لما يقابله من صراط الـاط الشيطان، والثا والثاني هو
 مذبذباً يين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء!

فإنما المستدعاة هنا هي صراط المنعم عليهم، دون المغضضوب عليهم

 ودون الذين ضلوا عن الحق قاصرين أو مقصرين فلم يهتدوا إليه. ولأن الهلى هي الروحية، والصراط الـحق المستقيم هنا هو الموصل

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المزمل، الآية: لا } \tag{1}
\end{align*}
$$




 قال : المغضوب عليهم النصاب والضالين اليهود والنصارى، وعنه عن ابن أبي عمير عن البي ابن
 سورة النمل، الآية: ع1.

إلى حقها وحاقّها، وأن نعم الدنيا تعم المـغضوب عليهم والضالين، إلذاً
 دون آخر، فهي مطلق النعم السابغة الروحية.

من الصورة الإنسانية جسراً إلى كلٍ نعمة، والايمان والاعتصام بالها في
 وسنة رسولها وأفضل النماذج السابقة السابغة للمنعم عليهم - على مختلم







- ${ }^{(1)}$ (1)

هنا نجد القمّة العليا بين المنعم عليهم وهو الرسول محمد يطع الله والرسول فأولئك مع مؤلاء المنعم عليهـم في تلك الطـلـ الطاعة مهـما اختلفت المرتبة وكما هـم درجات، النبيون أعلاهم والصالحورن أدناهمّ، والصديقون والشهداء أوسطهم، وهم كلهم برفاقهم المطيعين لها والرسول، عائشون تحت ظل ظليل من هذا الرسول العظيم، وهو على عظمه وصراطه
 وكيف لا يكون هو صراطاً ومطاعاً للمنعم عليهم طول الزمان وعرض المكان وقد كانت نبواتهم وكتاباتهم مشروطة بالإيمان به ونصرته، فهو ا"وّلهم


 ونرى في سرد حكيم في الذذكر الدكيم للأولين من مربع الـمنعم عليهم، عديداً من النبيين: كزكريا - يحيى - عيسى - إبراهيم - إسحاق




وعلّ ممن هدينا واجتبينا من لم يذكروا من النبيين، وكذلك الصديقين
والشهداء والصالحين
تم النّعمة للأولين وأضهرابهـم من المعصـومين كالصـديقين، هي نعمة العصمة على درجاتها، فإنهم كانوا على صراط مستقيم، هادين إلى صـراط

- مستقيم

والـمعيّة الـمعنيّة هنا لـمن يطع الله والرسول هي المـعية في أهل الصراط، لا سيّما وأن الصراط المستقيم إلى الله واحد، مهما كان الطرق
 سلالة ما تستهدفه رسالات الله وكتاباته يحمله رسل الله، كائنين عليه دالين إليه، فلولا الرسول لم يكن قرآن ولا إسلام التوحيد وتوحيد الإسلام، ولا صورة إنسانية جادّة، ولا اعتصام تامّ باله، ولا عبودية هـالحة . إذاً فالرسول يمثّل الصراط المستقيم، كما آلن صنوه، ومئيله الذي صنعه

على مثاله، وبنيه المعصيومين من بعلده، هـم الصراط المستقيم بعلده كما في متظافر الروايات.
فطالما النبيون ومن تمّ الصديقون هـم على صراط مستيّيم، إلّا آن لكلّ


 لنلك نرى أن الصراط المطلوب لنا في صلواتنا هو الصراط مدحمد



> سورة يوسف، الآية: V4.






 فرائل السمطين في حديث عن الإمام جعفر الصادق پ.


 متصل عن أبي بريدة وبسـن آخر عن ابن عبا طالب: أنت الطريق الواضح وانت الحراط المستقيم وانت يعسوب اللين ، وبسند رابع عن جابر بن مبد الش اله تال رسول الش

 الحسين

وأن صراطهم هو صراط محمد مراط فوقه والتثبيت على ما هو عليه، ولمن سواه - بطبيعة الحال - دونه

 مَكِيُرُ عَلِيدٌ (r)

هم كل من غضب الله عليه دون جماعة خصوص، وتفسيرهم باليهود(\&) = موضع سره









 وعن جابر بن عبد الش أن الني

 أخرجها الفريقان عن النبي الا
سورة الأنعام، الآية: צYا .

سورة آل ممران، الآية: بالألا
سورة الأنعام، الآية: كا
 واليهقي في الشعب وعبد بن حميد وابن جرير والبغوي في معجم الصحابة وابن المنذر =

تفسير مصداقي كأصدق مصاديقهم وأنحسهم فإنهم منهم وليسوا كلّهم، فمن
 مهما كانوا من الضالين أو المقصرين فيه غير معاندين ولا مكذلبين، كما ومن



- نَهِيرًا

فذكر اليهود كأنهم هم المـغضوب عليهم دون سواهم ليس إلّا لأنّهم كمجموعة - لا ككل - هم أنحس حماقى الطغيان طول التاريخ الرسالي

والرسولي


=
 وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسن وابن جرير وابن المينذر وابن أبي حاتم وابن
 وصححه والطبراني عن الشريد عنه سورة النساه، الآية: بانيا

 أبي عمير عن ابن أذينة منه اللنين لا يعرنون الإمام وفي الفقيه فيما ذكره الفضل من العلل عن الرضا الما

 ا'نهم يحسنون صنعاً .

 ملهـم ومن الضالين .


(1) ${ }^{(1)}$

ومنهم الذذين يحاجون في اله بعد كمال الحجة واتضـاح الـمهجة:











(7) ${ }^{\text {عَ }}$

وهكذا نرى أن المغضوب عليهم - على مختلف دركاتهم - هـم الذين شرحوا بالكفر صدراً، أم طغوا في رزق الهُ أم على الله، أم كذبوا بآيات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآلية: } 17 \text { (Y) } \\
& \text { V) سورة الأعران، الآية: (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة الأنفال، الآلية: } 17 \\
& \text { (7) (7) سورة النساء، الآية: كه. }
\end{aligned}
$$

الله، ا'م حاجوا في الله من آية طائفة كانوا ملحدين أو مشركين ا'م كتابيين،


المغضوبب عليهم جزاءٌ وفاقاً .
ولكي لا، يغتر غير اليهود بالأماني الكاذبة، يأتي الأمان العام لمن آمن









 آلْكِتَبِ أَنَّ



أجل إنهم ليسوا سواء لأنهم يهود أم أمل كتاب غير مسلمين لكي يغضب عليهم أجمعين، فإنما الغضب مربوط برباط التخلف عن شرعة الله.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآيتان: (Y) }
\end{aligned}
$$

ولأن اليهود هم أكثر الطوائف طغياناً وتكذيباً بآيات الله، لذلك ترى آيات الخضب تتلاحق عليهم أكثر من سواهم كأنهم هم المغضوب عليهم لا سواهم.
 عن الصراط المستقيم، فهم - على أية حال - من الضـالين، قاصرين أو

 الإنسانية الكاملة، التي يجمعهها صـراط توحيد الإسلام وإسلام التوحيد والاعتصام باله على ضوء قرآن محمد ومحمد القرآن.

ويصيغة مختصرة كل" من ضّل عن الصراط المستقيم فهو من الضـالين :





ومن مستكبر معاند للحق وهو من رؤوس الضـلالة ضـالاً مضـلاّ ناكباً



$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة المؤمنون، الآية VE. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الواتعة، الآليات: جو } \tag{r}
\end{align*}
$$

ومتخلف دركات الضهلال موزّعة بين فرق النصارى لحدّ لا مثيل لهم في

 وقد يشمل سائر السبل الملتوية وإن كانت موحلة إلى الله.
ولكن الصسراط المستقيم هو ا'سلم السبل اللى الله مهـما كان درجات، فكل درجة أدنى ضـلال بالنسبة للأعلى حال أنها سبيل إلى الله : وَوَوجَدَى

 الضهال اللذي يتحرّى الصراط، وهو في سبيله إلى الصراط، ضهلاله ضهلال قدسي كما الثكك المقدس وهو في سبيله إلى اليقين، والإسلام في سبيله إلى
 . (r)
وأما الضال اللي يرى نفسه على هدى بقصور أو تقصير، فهو في الحق ضال لا يرجى هداه.
فلأن الداعي في صـلاته - في الأكثرية الساحقة - ليس على صـراط مستقيم، فهو ضال عنه، ولكنه سالك إليه متحرٌ عنه، فلا يسمّى ضالآ قسالًا قسيماً

 Y - من هو على صراط مستقيم. Y - المغغضوب عليهم غير المؤمنين ولا المتحرين عن إيمان بل معاندين له ومتعنتين عليه. ع - الضالون الـون الذين ضـلوا الصراط والسبيل إلى الصراط، فهـم عن الصراط لناكبون.
سورة الحجرات، الضحى، الآية: ع. عا .

فالأوّلان مما من المصلين المهتدين، والآخران من الناكيين عالمين أو
-جاملين
فالمؤمنون الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، هم في سبل السلام آمنون،




عود على بدء في السبع المثاني:
لقد شملت البسملة على ثلاثة من أسماء الله هي أهمها كلها، وشملت السبع المثاني - ككل - على خمسة هي أمول أسمائه الدالة على المبدا" والمعاد وما بين المبدأ والمعاد، فلو كان لهَ اسم أفضل من هذه لذكرها في آم القرآن.



فــارئ الـحـمـد قـارىءّ للـقـرآن الـعظيـم وكـمـا يـروى عـن الإمـام

- الرضا

قال: فلِمَ أمروا بالقراءة في الصلاة؟ قيل : كئلا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً مدروساً فلا يضمحل ورا ولا يجهل .
 ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد.
سورة يوسف، الانعام، الآية: : Ar. 1.7.

وذلك أن قوله: وألَّحَحْدُ لِّهِّهِ إنما هو أداء لمـا أوجب اله تعالى على
خلقه من الشكر، وشكر لما وفق عبده للخير .




ملك الآخرة كما أوجب اله له ملك الدنيا .
وإِيَّكَ نَعْبُُهُ رغبة وتقرب إلى الهَ عز وجل وإخلاص بالعمل له دون

ونصره.
 المعرفة بربه وبعظمته وبكبريائه .

تقدم من نعمة على أوليائه، ورغبة في مئل تلك النعم.

المستخفين به وبأمره ونهيه.

سبيله من غير معرفة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .
فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة في الآخرة والدنيا مـا لا لا لا
يجمعه شيء من الأشياء" (1)


نم إلى حديث سلسلة الذهب القدسي حول تفسير السبع المثّاني يرويه الإمام الحسن العسكري علي

 الهَ عز وجل : قسّمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفيا
 الله جل جلاله: بدأ عبدي باسمي وحقَّ عليَّ أن أتمّم له أموره وأبارك له في









 والتجأ إلي أشهدكم لأعيننّه في شدائده ولآخلذ بيده يوم نوائبه، فإذاً قال:


فقد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمّل، وآمنته مما منه وجل (1) .
رواه شيخ الطائفة الطوسي في أماليه والثيخ الأجل الصدوق في ميونه عن محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي قال: حدثنا يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سبار عن أبيهما عن الإمام الحسن العسكري پِ

إذاً فالسبع المثاني صورة مجملة وضّاءة عن سيرة الله وسيرة العبد تجاه الله تـجمـع من جوامع الـقرآن العظيـم مـحكمات، مـمـا يتوجب على العباد معرفياً وعملياً وجاه رب العالمين، لـّاعة لمّاحة إلى مئلث الأصول الميان الدينية: المبأ، والمعاد، وما بين المبدأ والمعاد من نبوّات وتشريعات

وفي قِرانٍ بين ما نقوله نحن المسلمين في صلواتنا وما يقوله المسيحيون
نرى قراناً بين النور والنار، بين أدب بارع وسوء هارع.

نصلي هكذا :
أبانا الذي في السماوات
ليتقدس اسمك (9)
ليأت ملكوتك. لتكن مشيثتك
كـما في الـسـمـاء كـلـلك عـلـى
(4) (1)



الأرض(•1)
خبزنا كفافنا أعطنا اليوم (11)
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن
أيضاً للمذنبين إلينا (IY)
ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا




من الشرير لأنّ لك الملك
والقوة والمجد إلى الأبد آمين (IN)

نم أمو فقط ("فِي السَّماواتِ" والأرض خلو منه؟ غلطتان في آية منها
واحدة!
تم من الموعود في „لتكن مشيئتك. . "٪؟ وهل هذه المشيئة حتى الآن ما
 اله في شرعته لأهل الأرض؟ فم مـم من هذا اللّي ينزل مشيئة اله إلى الأرض! الا غلطات تلو بعض، ظلمات بعضها فوق بعض!!! والصهلاة حسب الإنجيل لا يؤتى بها إلّا لله تعالى (مت ع: • • - مقابل تث 7 : وحده تعبده وهذه من الآيات الإنجيلية النادرة في فرض السجود، ولكن ("تثه لا تذكر إلّا فرض الصلاة. والأوقات المقررة حسب الكتاب المقدس للصلاة ثلائة، ففي (امز 00:
 وصباحاً وظهراً أشكو وأنوح، فيسمع صوتي - وفي (اداه فلما علم دانيال . . فجثا على ركبتيه نلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قدام آلهة كما كان يفعل قبل ذلك.

مسألة فقهية حول الحمد:
وهل تجوز ترجمة الحمد في الصلاة؟ أقوال(1) أقواهـا عدم الجواز إلّا لـمن لا يتمكن من قراءتها عربية ولا الا قتداء بمن يقرأها وا ولا ولا متابعته في قراءتها، فما لا يدرك كله لا يترك كله، فإن ترجمة الحمد غير الحمد ولا وقد أمرنا بقراءة الحمد في الصـلاة وقال رسول اله (1) قال الشانعي إنها لا تجوز إطلاقاً وقال أبو حنيفة تجرز إطلاقاً وقال أبو يوسف ومحمد بما قلناه.

أصلي ولو جازت الترجمة لقرأها أحيانآ تدليلاً على الجواز(1)
وهل تجبب القراءة على المقتدي؟ الحق عدم وجوبها حيث الإمام يتحملها عنه حسب متواتر الحديث، مهما جا جازت في الإخفاتية، وفي الـجهرية إذا لم يسـمع مـوت الإمام بل همي أحوط، وإذا سـمع حرمت



وهل تجوز قراءة الحمد والسورة التي بعدها في الصلاة من المصحف؟ الظاهر هو الجواز لا سيّما لمن لا يحفظها أو يلحن فيها، والمتعارضتان في في في

 تبطل به الصلاة أم لا تبطل؟ أقوال(8): أقواها البطلان.
(1) ومو إجماع تحتق مندنا ومصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة كالناصريات والخلان , الدكرى
سورة الآمران، الآية: ع•r.


 موسى بن جعفر تال سأله عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويفرا ويصلي؟ قال : لا يتد بتلك الصصلاة.


 الصساب الثانعي، وتال الطبري وغيره من أصساب الشافني لا يططل ذلك تراءة الحمد ويني على قراءتد -
 يورل آين ويجهر بد واليه ذمب عطاء ويه قال أحمد وإسحاق وابو بكر محمد بن إسحاق بن=

 =






 ذلك أن صلاته صسيحة ماضيةُ وروي عن النبي

شيء من كلام الآدميين وقول آمين من كلام الآدميين .





 حتى تقرا فاتحة الكتاب آمين؟











 إذاً - عدم الجواز والظاهر البطلان.

ولا عبرة بعديد الرواة عن رسول اله
 كلّ رواية ودراية كما في حليث الثقلين المتواتر .

تم الروايات المتواترة من طريق الفريقين الآمرة بقراءة الدحمد في الركعتين تساند القول أن آمين ليس فيها فإنها حسب تواتر القرآن خالية عنها، إذآ فهي كلام خارج عن فرض الصلاة وندبها، فتبطل به الصـلاة أم - ولأقل تقدير يحرم

والقول أن دعاء الهداية في قلب السبع المثاني وهي قلب الصلاة، أنها خير دعاء، والتأمين بعد الدعاء من السنة فهو منا أحرى، وقد أمرنا بالدعاء في الصلاة وهو من الدعاء بعد الدعاء، إذاً فهو - لأقل تقدير - جائز إن لم يكن ندباً.

إنه مردود إلى قائله لكونه اجتهاداً ضد النص، ولا نقبل حديثاً يروى عن رسول اله

وهذه ضابطة سارية المفعول أن الروايتين المتعارضتين المرويتين عن

=






هم حملة السنة حين تثبت عنهم له له الله الرسول

$$
10 \varepsilon
$$



睪

" مدنية - وآياتها مائتان وست وثمانون"

أسماء السور القرآنية التي هي أيضاً بتسمية الرسول وحياً، كترتيب السور والآيات الذي يساور التنزيل في الوحي، مما يؤيد وحي التأليف، فالـقرآن الـمفصل وحيان وحي التنزيل ووحي التـأليف، ولـو أن مـات الرسول التسميات، هل هي تسميات مسبقة عن السور المسميات التي ألفها أناس بعد الرسول الأسماء دون خلاف واختلاف على مرٍ العصور !

فكما أن وحي التنزيل في محكم القرآن ومفصله من الله كذلك وحي
(1) الجمع والتأليف كما تدل عليه آية الجمع

 راجع ج YQ ص PA ففيها بحث موضوعي حول جمع القرآن .

 وابن مسعود وأبي هريرة وأبي الدرداء وعبد الله بن مفضل وأبي مسعود وسهر وسل بن وسهل
 كل كل كن النبي أن لا تقولوا سورة البقرة وآل عمران بل السورة التي يذكر فيها البقرة . ومن طريق أثمة أهل =

مما يؤيد أنها كغيرها ألفها الرسول
 سورة البقرة وهي أوّل ما نزلت في المدينة، تلمح لموقع الدولة الإسلامية
 المدني، وكأنما العهد المكي لم يكن من عهود الإسلام، رغم أنه جذاورها الأولية، مهما كان نماؤما في المدينة.

 ومعاني الأخبار إلى سفيان الثوري عن الصادق








:
وترى ماذا تعني أمثال هذه الحروف المتطعة المتصدرة بها البعض من سور القرآن؟
فهل مي أسماء لها؟ وليست إلآلا في (Y (Y) سورة، وهي أقل من ربعها

 , ولا معاني معروفة لهذه الحروف إلآ عند أملها
 عنها؟ (1) ومي خمس: طه - يس - ص - ق - ذ، نم الباقية ال: :Y لها أسماء فيرها.

والمدثر؟ وهي أحرى بالتنبيه لها؟ ولماذا لم تستغرق المكيّة الـ (Y) إلآلا في


(1)! (Yへ)

تم وهذه لعبة إذ توضح الواضح عند أي" سامع لها، وهي لا تستحق أن تكون آيات كسائر الآيات ثابتة في صدورها ا!
تم وهـذه الـحروف لا تستـغرق حروف الهـجاء الـ (YA) وإنـما هـي


الإشارة المنبهة .
r - أو آنها فصول بين السور؟ وقد تحققت بالبسـملات! اللهـم إلّا البراءة وهي يتيمة عنها، وهي متحققة بأسمائها إلّا قليلاً منها! تم ولا يجوز الّالِّ الفصل بما هو أجنبي عن القرآن!. ع - أو أنها للإسكات؟ فلتصلّر المكية ولا سيما أولياتها بها، وكذلك مهامٌ الآيات وإن في أوساط السور دون اختصاص لاص بأوائلها، وأن الإسكات لا يناسب حروفاً لا يفهمونها! .

الر -


 الجائة: حم والمدنية ال:


0 - أو هي مجمل معاني السور المتصـلرة بها؟ فلماذا حرمت عنها أربعة أخماسها؟ ولماذا كررت في عديد منها وحرمت عنها أكثرها 7 - أو هي المعاني النازلة ليلة القدر؟. فكذلك الأمر، ولماذا تحرم

عنها سورة الحمد التي هي صورة باهرة عنها .
V

1 - أو هي اسـم الله الأعظم مقطّعة في القرآن؟ ولا أعظم من (الههال :
 حروف لا تؤلف اسماً عربيّا! ثم ولا حجة تتبتها!

















 الإسلامية رجماً مضامفاً بالغيب!

9 - أو هي أقسام أقسم اله بها؟ فلمن يقسم وهـم لا يفهمونها، ولو عنى بها خصوص الرسول بما يعرف من هذه الرموز فهو لا يحتاج إلى أقسام إذ يصلّق وحي ربه دونما إقسام.
كله معاني وفوائد!

11 - من المؤكد أن لها معاني لم توضع هي لها في أية لغة فلا يعرفها أصحاب اللغات بأسرها، فإنما هي رموز خاصة بين الله ورسوله(1) اختص الها الشا بها رسوله بعد عموم سائر القرآن لسائر المكلفين، فهي إذاً صفوة القرآ القآن
 حروف التهجي" واإنها مفاتيح كنوز القرآنهل وإن كانت لها مامشياً بعض الفوائد المذكورة في العشرة السالفة

فليس لغير ماحب السرّ التنقُّب عن معانيها، أو التخرُّس بالغيب فيها، ، اللهم إلّا ما نبت منها عن الرسول ما



في تفسير الفخر الوازي بَ با ب روي في الخبر : للعلماء سر" وللخلفاء سر" وللأنبياء سر"

 اطلع الأنياء على سرّ الملانكة لاتهمومم ولو الطلع الملانكتة على سرّ اله تعالى كتاموا حاترين وبادوا بائرين . الاني أقول: الخلفاء منا خلفاء الأنياء المنصوصون، نم وكما للملانكة سرّ خاص تد لا لا يعرنه


 انكره أمل الغزة" بالشه .

هذه الرموز أنباءٍ غيبية في مثللث الزمان: ماضياً وحالآ واستقبالآ، مما يهمّ
 وأهليه المعصومين، وقد يبرزون منها ما نستأهلها دون جميعها، فإن مان منهما ما لا يتحمله غيرهم وهم في ذلك درجات ومما يؤكد أنها تعني معاني سرية أن كلًّا منها آية فذّة في سورتها(1) أو آيتين (r) . إلّا قلة قليلة منها مي ضـمن آيتها (Y) وكيف تككون آية أو بعض آية لا تعني آيَّ معنىّ، إن هي إلّا قولة فارغة
هُراء وكتاب الله تعالى منها براء.

وقد نتنبأ من بعضها أن هذه الحرووف التلغرافية الرمزية تعم النبيين أجمع



 وقد يكون بينها وبين السور المتصصدرة بها ارتباطات، وإلّا لـماذا اختصت هي بها دون سواهها، ولماذا لم تجتمع في سورة فذة بحيالها ، اللهم إلّا أن تحمل بعض ما مضى من وجوه سلفت من إسكات وتنيها ونيهات آم ماذا؟ مما لا نتأكدها إلّا أن يؤكدها أهلوها (0) ولتطلب في محالها بطيّات سور سورها .

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) كما في ست منها : يوسف - الحجر - النمل - ص - ق - ن. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الشورى، الآيات: ا } 1 \text { - با با } \tag{£}
\end{align*}
$$



 وحرون مجائكم فأتوا بمثل إن كتتم صادقين (البرمان ج (: عهح ج).

ومهما يكن من شيء فلا تعني أهمية خاصة للمتصدرة بها إذ خلت عنها مهامّها كالدممد والإخلاص، اللّهم إلّا أن تكون هذه بآياتها تكفي معونة رموزها، فإن الحمد - مثلاً - وهي السبع المئاني : سورة هي صورة محكمة عن القرآن كله.

وقد تعني الأخبار القائلة أنها أسماء الله مقطّعة في القرآن(1) العلامات الرمزية الخاصة باله التي يختص بها رسول الها الأخرى أنها رموز بين اله ورسوله، أم ماذا .

فمهما يكن من شيء فإنها من ا'فضل القرآن، ولها معاني (امن قراً حرفاً منها فله حسنة|(1) ${ }^{(1 / ل ح ر ف ~ ل ف ظ ي ا ً ~ ك ل م ة ~ ج ا ن ب ي ة ، ~ و م ع ن و ي ا ً ~ م ع ن ى ~ ج ا ن ب ي ّ ~ ، ~ ف ا ٕ ن ه ~}$ طرف الكـلام فإن قرأت: ألـف - أو - لام - أو ميـمه، قاصـداً الـتي في

 لمفردات حروف الكلمات في الآيات معانٍ كما لجمملاتها، فهي إذاً تنحو منحى رموز القرآن وللبحث عنها مجالات أخرى علنا نأتي عليها .







ولام حرث وميم حرنـ.
 ابن مالك تال قال رسول الهِ الهُ ولكن باء وسين وميم، ولا أقول: الم ولكن الألف واللام والميم.

تم وهي تعتبر آيات(1) ، إذاً فحروفها كلمات دالات على ما تعني كبرقيات رمزية بين اله وأهل الها الخصوص كالرسول

كانت حرفاً واحداً لك: ن - ق - ص فضـلاً عن كثراتها (r)
وليس لنا أن نتمسك في معانيها إلّا بُعرى وئيقة من كتاب الله أو سنة رسول الله آحاد لا تغني في تفسير آيات مفصـلات فضـلاّ عن تلكمم المحكمـات وهي مفاتيح كنوز القرآن وصفوة القرآن!

وكون هذه رموزاً كسائر التأويل في القرآن لا يناحر الأوامر المؤكدة للتدبر في القرآن، حيث التدبر خاص بالمـمكن تفهمه، دون سواه الخاص بالرسول الحروف المقطعة التي لا دلالة فيها وضعياً حتى تتحمل التدبر والتأويل، فمن القرآن ما له تأويل وتنزيل، مما يتحمل تأويلا على ضوء التنزيل، كسائر القرآن، ومنه ما له تأويل ولا تنزيل كالدحروف المقطعة، والآيات الآمرة


 ليست عربية ولا أعجمية ولا أية لغة موضوعة، إنما مي حروف كأسرها،
(1) ولسرن نعرف هلى ضوء تأملات أكتر أن لحروف القوآذ وكلماتها وآياتها وسورما وأسمائها - بترتيباتها وتركيباتها ومحالّها الخاصة، لكلّ ذلك إشارات كامينة يمكن المتنباطها واستبطانها لحّذ ما ما (Y) كما نرى في كتب القرآن وتويده روايات.

IV : سورة القمر، الآية (Y)
( ) سورة يوسف، الآلية:
(0) سورة الأحقاف، الآية:

مفردة أو مجموعة تتألف منها كافة اللغات، مهما اختلفت في شكلياتها فإنها متشابهة في مخارجها الصوتية على سواء.
فمهما كان التدبر في سائر القرآن راجـحاً أو واجباً، فهو في هـنه الحروف غير ممكنة إذ لا مجال فيها، اللّهم إلّا ما تبت في تألّا تأويلها عن



وترى لمـاذا وّْلِكَّهِ إشارة البعيد، وهـذا الكتاب بين أيدينا قريب

 لهم هدى؟!
 الكتاب ككل": معنوياً ولفظياً، على كونه قريباً منّا كتابة وسماعاً وتلفظاً، ثم الـا وقريباً إن تدبرنا فيه معنوياً حسب الإمكانيات والقابليات، فهو إنا

 .


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الانعام، الآية: } 117 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الزخرف، الآية: ع ع } \\
& \text { (£) سورة القدر، الآية: } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

نـزولاَ مـحكـَ
 ذلك الكتاب لا ريب فيه.


 ما كتبه الله وأوحاه إلى أنبيائه طوال الزمان الرسا فـ أَلْكِكَبُ



 فالمعنى على الترتيب: (ذلكه أمّ الكتاب.







 الآية.

فسباعية الوجوه تعني سباعية المعنى دون تناحر واختلاف، والقرآن حمّال ذو وجوه فاحملوه إلى أحسن الوجوه، وهذه كلها حسنة يساعدها أدب اللفظ ويراعة المعنى.
 فهل إنه خارج عن الكتاب؟.

الجواب: أنها السبع المئاني عدلاً للكتاب، فهي هي كتاب، والقرآن العظيم كتاب وأين كتاب من كتاب؟ من إحكام في فاتحة الكتاب، وتفصيل


 -مهما كمل محكمه، وليس محكمه - فقط - النازل على الرسول ليلة القلر ليس هو هدى للمتقين، إنما للرسول والرسول فقط، نم وتفصيله هدىّ؟
 وقتها وما لم ينزل، فإنه كله في علم الله، وهو كله هدى للمتقين بطبعه، في دوره ووقته، نم تعني الكتاب الحاضر كله بله بعد تنزيله كله وتأليفه كما هو
 القرآن كلّه.

أو أنها تعني بالفعل ما نزل قبلها من المكيات، عناية الواقع الماضي
 المستقبل الأكيد الذي هو بمنزلة الحاضر .

وكما القرآن والكتاب كله قرآن وكتاب، كذلك بعضه، وحتى سورة قصيرة منه كالكونر، المتحدلى بها الناكرون، فلا غرو أن يكون (اذلكهل إضافة

إلى ذلك - تعني البعض الحاضر منه، فإنه نور وهدى بأبعاضه كما يهدي بمجموعه!، كما وأن من اذلكهل سورة الحمد النازلة قبلها بأعوام، والنازلة إلة قبل القرآن المفصل كله.

وللقرآن أسماء تعني مواصفاته بكيانه المتين، فإنه: كتاب - قرآن فرقان - مبين - بيان - تبيان - برهان - عظيم - عزيز - كريم - صراط مستقيم - حكم - ذكر - موعظة - نور - روح - مبارك - نعمة - بصائر - برم رحمة - حق - فصل - هاد - شفاء - مهيمن - تنزيل - هدئ - قيم - بشير - نذير - حديث - فصل - نجوم - حبل - مئاني.

فالقرآن كله يحمل هذه المواصفات وسواها كلها جملة وتفصيلاً(1)



مُوْزِنْونَ
ولا في أنه الحمد تفصيلاٌ كما أن الحمد هو الكتاب اجمالاً . ولا في أنه المبشر من قبل حيث التصادق واقع بينه وما بين يديه من
 - كتاب اشعياء النبي

سورة يونس، الآية: rv.





 حيث الريب هو شك مسنود إلى حجة: أن تتوهم بالشيء أمرأ فيكشف عما




فقد تكون الريبة في الدععوة أو في كتاب اللدعوة، ولا ريبة في كتب الله





(V)

(1) سورة البقرة، الآية: •1 (1)

(11) سورة التوبة، الآية: 1 ع
(IT) سورة التوبة، الآية: •11 (I)

(Y) سورة البقرة، الآية: (Y)

(0) مفردات القرآن للراغب الأصبهاني.

سورة مود، الآية: • 11




فليأت من يرتاب فيه بسلطان مبين. ولا نراه منذ بزوغه حجة إلاّا داحضة
 الصدق واليقين كامنة في مطلعه، ظاهرة في عجزهم عن الإتيان بمثله وُوَلَّو







(1.)

وكما التقوى - وهي قبول الوقاية إذا وقي - درجات، كذلك الهُدى
 تحصل له أية هدى بالقرآن، بل ولا يزيده إلّا خساراً، ومن يتقي فهو يقيه

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) سورة مريم، الآية: © (9) } \\
& \text { (•) (1) سورة الحـاقة، الآية: \&^. }
\end{aligned}
$$

(1) سورة فافر، الآية: عب.
(Y) سورة السجدة، الآية: Y (Y)

سورة الإسراء، الآية: MA.
سورة البقرة، الآية: 1^0.

كما يتقي، درجات بدرجات، وكما تزيد هداه تقوى فهما تتعاملان: وَاوَلِّنِينَ


فمن تقوى هي تقوى فطرية وفكرية، إذا وُقي صـاحبها عما يناحرهما

 الذين يفتحون مغاليق قلوبهم ويواجهونه بفطرتهم التي فطرهم اله عليها، متحذّرين استهواء الأهواء والضـلالات، ومتحريّن الهـدى، فعندئذ يتفتّح القرآن عن هداه يسكبها في قلب ترك هواه إلى هداه .
فإذا اهتدى المتقي هكذا هُداه الأولى، نم اتبع رضوان اله على ضورء


 واستقبال أفعال المتقين: (ايؤمنون. . يقيمون . . ينفقون. يوقنونه يلوّح إلى عامة مراتب التقوى، ابتداء: من تقوى الفطرة قبل الإيمان بالقرآن وهـالح الأعمال، وانتهاء إلى الهدى الفعلية إيماناً بالقرآن وعملاً صالحاً للإيمان، ثم هناك مزيد للتقوى بعد هذا الإيمان وبينهما متوسطات.
فلو مضت هنا أفعال التقوى كـ آآمنوا . . أقاموا . . أنفقوا . أيقنوا" لكانت مواصفات للتقوى الحاصلة بعد الإيمان، فليست التقوى صفة لقوم خصوص آمنوا نم اتقوا، وإن صدقت لهم أكثر ممن سواهمـ. فيا لاستمرارية أفعال التقوى من دلالة تعم درجات التقوى قبل الإيمان

$$
\begin{equation*}
\text { سورة المائدة، الآيتاذ: 1V، 10، 17. } 17 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

جاهزاً له، وبعد الإيمان متدرجاً إلى درجاته: (ايؤمنون. . يقيمون . . «أن
 يحن حينه حيث لم تأت داعيته.
 وفكرياً ومن تم هدى للمتقين بكافة درجاتهم حتى القمة الرسالية للخاتم

المرسلين
كما الهداية المستدعاة في قلب الصـلاة تعم هذه الدرجات. تم التقوى - كما تلوح من آياتها - هي على درجاتها تعـم التقوى الفردية في صلة العبد باله، والتقوى الجماعية في صلاته بعباد الله، في كافة حقولها : العلمية - الفكرية - العقائدية - العملية - السياسية - الاقتصادية
 واحد هو تقوى الله، فإن دين الها يضـم كافة الحقول الحيوية تنظُّراً وتنظُّراً، سبكاً لها بسبائكه المكينة المتينة، ما لا قبل لها لأي نظام بشري أم ماذا؟ فالقائد السياسي في دولة الإسلام بـحاجة إلى تقوى سياسية بعد ما سواهـا وأكثر منها، كما قائد الجيش يجب أن يكون النا الأتقى في الدفاع عن
 الإسلامي السـامي، حيث لا تختص التقوى بصلات العبادات الـخاصة كالصوم والصّالاة، بل وكافة الصلات والحركات والسكنات للمسلم تشملها حقيقة التقوى، التي هي الوقاية وقبولها عما لا يحمد أولاه أو عقباه في أية
 وقاية كل حق وعن كل باطل، معنوياً ومادياً، فرديّاً وجماعياً أم ماذا و ال فالمتقي من شُرَط الحق يدافع ويذود عنه ما لا يحق قدر المستطاع، فإن

استطاعها وطبقها دون تقصير أو قصور فهي التقوى المطلقة ولا تحصل إلّا في دولة الحق خارجاً عن صراعات الباطل وقليل ما هي
وان استطاعها على قصور في مختلف الصراعات، تاركا الأفضل الأعلى، حيث لا يسطع الجمع بينهما في مصطدمات الحياة، فهي

 الحسن تقية، ويجعل قيامات الرسول
 زمن الخلفاء تقية، حيث يترك المهم وقاية وإقامة للأمم في دين الهـ، قياماً كان أو قعوداً .

فالْمؤمن بالله من شُرَط الله مهـما اختلفت الظروف والإمكانيات، -فاختلفت صور التقوى في مختلف الميادين

والتقوى بصيغة مجملة نابعة من الغيب، غيب الفطرة والعقل والقلب، نابغة إلى غيب الحقائق : غيب الها - غيب الآخرة - غيب الوحي، فالصـلاة الناتجة عن الايمان بهذه الغيوب، نم الإنفاق في سبيل الله، وهي الخمئ المذكورة هنا من صفات المتقين، ثلات مي الغيب، وائتنان هـما الشهادة الناتجة عن مثلث الغيب.

 فالغيب الأوّل هو مطلق الغيب اللذي يجب الإيمان به، وهو يشمل غيب الألوهية اللي لزامه غيب الآخرة، اللذان لزامها الرسول وما أنزل من قبله، ومثلث اللغيب هـا لالوا لزامه عبادة الها : الصـلاة، ورعاية عيال الله: الإنفاق!

تُم الإيمان بالـملائكة من فروع الإيمان بغيبب الوحي، والوفاء بالـعهـد والصبر في البأساء والضهراء وحين البأس، والإتيان بالصدق والتصديق به هي كلهها من نتائج الإيمان بـمثلث اللغيب، كما الإيـمان بضلـعي الوحي والآخرة مربوط بقاعدة الإيمان بغيب الألوهية!

وهـذه جـماع أوصـاف الـمتقين هـنا وفي سائر الققرآن، التي تـجمـعها اللخمس هنا كما يجمع الخممس أيضاً مطلق الغيب.

 عنه المضصيّن في سبيله بالنفس والنفيس الوي الوي ولأن الإيمان بغيب الألومية واليوم الآخر هما الأصل لسائر النيوب،


 (1) A (1)

ولأن إقام الصـلاة أقوم عماد في الششهادة للإيمان بغيب الألومية تراه


(r)

ولأن اتّباع الذكر الذي يحمله وحي الرسالات والكا والكتب هو من أمـ



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنبياء، الآيتان: \&A\&، \& \& }  \tag{1}\\
& \text { سورة فاطر، الآية: 1^. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة يس، الآية: } 11 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ولأن الأصل الأهم في الغيب هو غيب الألوهية لمن جاء بقلب منيب



إذاً فالتقوى تنبع من الإيمان بغيب الألوهية، نم غيب الآخرة، نم غيب الوحي، نم تضرب بها إلى مظاهر الشُهود، في الصـلاة كأهم الرباطات بالخالق، وكالزكاة كأممها بالخلق .

والإيمان مو أن تجعل نفسك في أمن وطمأنينة، ولأن الحياة الدنيا وزخارفها متغيرة فانية، فالإيمان بها زيادة في تزعزع واضط الألوهية واليوم الآخر والوحي، فالإيمان بها يؤمن الإنسان ويطمئنه عن
 غاب عن حواسهـم من الأمور التي يلزمهم الإيمان بها كالبعث والحساب والجنة والنار وتوحيد الله وسائر ما لا يعرف بالمشاهدة وإنما يعرف بدلائل قد نصبها الهة تعالى دلائل عليها"|(r)

والايمان بما غاب عن الإحساس الحيواني هو من ميزّات الإنسان عن سائر الحيوان، فإنه ممتاز بالعقل بعد الحس، ما به يعقل ما يقصر عنه

إن العقل والحسس يتعاملان في تصديق الغائب عن الإحساس كما يتعاملان في العلوم التجريبية أيضاً، فلا مجرد الإحساس يكفي، وحتى

$$
\begin{align*}
& \text { سورة ق، الآيات: ا }  \tag{1}\\
& \text { سورة الرعد، الآية: YA. } \tag{r}
\end{align*}
$$

البرهان 1 :

للعلم بالمحسوس، ولا مـجرد العقل يكفي وحتى لتصلديق الغائب عن الإحساس إلّا قليلا .

فحصر الإدراكات بوسائل الحس فقط تفريط، كما أن حصرها بالعقل فقط إفراط، ولنلك نرى الآيات تجمع بين العقل والحس في تعامل دائب في الإيمان بالغيب، مستدلة بالآلايات الآفاقية الحسسية، والأنفسية غير



إن السوفسطائيين الناكرين لوجود العلم - سواء عن طريق العقل أو الحسس - ينكرون وحتى أنفسهم، وترى أليس إنكارهم أنفسهم علماً فكيف أنكروه؟ أو أنه جهل - إذاً - فخلافه وهو إدراكهم أنفسهم علم!.

كذلك الحسيون أنكروا أيّ سناد إلى العقل، نم وهـم يسنـون في
نكرانهم إلى دليل العقل!
نم العقليون يعتمدون فقط إلى العقليات، ومن المستحيل إلّا قليلاً آن تنتج العقليات الصرفة - دون أي"ّ سناد إلى الحس - ما يصدّقة الإنسان!

ولكنما الإلهيون المعتدلون هم الأمة الوسطى، إذ يجمعون بين المقل
 اللصادق : ضالعقول أئمة القلـوب والقلـوب أئمة الأفكار والأفكار أئمة الحواس والحواس أئمة الأعضاءه!

فالإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان فيتخطّى رتبة الحيوانية الحسية إلى درجة الإنسانية العائشة العقل مع الحسس، نقلة بعيدة التأثير في تصور الإنسان لحقيقة الوجود، وتصديقه للوجود الحق، كما هي بعيدة في

حياته الأرضية، إذ يرى نفسه في رباط دائم بالوجود اللّانهائي وراء هذا الكون: المكوِّن لهذا الكون، فينظم حياته صالحة كما يرخاه خالق الكون



حيث الغيب منه ما لا يدرك نهائياً كغيب الذات الإلهيّة وصفاته الذاتية وأفعاله، وكغيب الوحي، اللّهم بآيات محسوسات أو معقولات تدل عليه، أو الوحي لأصحابه الخصوص .
ومنه ما يدرك في اليوم الآخر كاليوم الآخر والملائكة أم ماذا، ولكنه لا لا يدرك يوم الدنيا، فلا سبيل إليها إلّا إيماناً وتصديقاً .

وهنـاك جهال غابـت عقولهم وغربت، يحاولون إدراك ذات الهل بـمـا يدركون الكون المحسوس، وهم عاجزون عن إدرالك حقيقة المحسوس . وآخرون يحاولون الحيطة العقلية أو العلمية بذاته تعالىى وَوَلَّا يِيِّوتِ

- ${ }^{(1)}$

فإنما الممكن في هذا المسجال التأكّد من وجود الغيب فالإيمان به كما هو، لا كما نعرفه أو نحيط به، كما الكثير من الطاقات المادية، كاللذرة والقوة الجاذبية العامة نصدق بها بأدلتها دون أن نحسها أو ندركها، فغيب الذات الألوهية أحق بعدم الحيطة وأحرى . نم الغيب هنا ثلاث مذكورة كأصوله، وهنالك غيوب غير مذكورة كفروع
 المهدي
(1) سورة طه، الآية: •
 الأنمة الاثني عشر وفيهم الثقاثم قال قال رسول الشا

دولة المهلدي (عجل اله تعالى فرجه) وهو فرع من فروع الـحياة البرزخية والآخرة وإلى سائر الغيب(1)

تم الإيمان بهذا الغيب يدفع المؤمن إلى مظاهر الايمان وعمودها الصلاة، لا القيام إليها فقط، أو إتيانها فقط، وإنما إقامتها:

فإقامة الصلاة هي تقوى العبادة، دون إتيانها أو القيام إليها فإنه طغواها






 من أهسابه: أولسنا إخوانب؟





 والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم عن أبي جمعة الأنصاري منه واني

 تتفق في تفضيل المؤمنين الذلين لم يروا الرسول الم







فإقام الصـلاة ليست هي القيام فيها إذ ليس كلها قيام، ولا أنه إقامة لها كلها! إنما مي جعلها قوامة الحياة وأهالتها التي يتفرع عليها سائر الحياة، اتجاهاً إلى الها وحده لا شريك له، وارتفاعاعاً عن عبادة العباد، دائماً عليا وأليها


 نم ومن إقامتها استحضار معاني ألفاظها، وملامح أفعالها، نم الارتقاء
 يرى إلّا ربه بنور اليقين دون حجاب إلاّلا حجاب ذات الألوهية وهذه صـلاة تخص صاحب المعراج هامشها المصلون الحقيقيون.

ومن تم وبعد إقامة الصـلاة له، يقوم في صِـلات بخلق الش أن ينفق مما
رَزَقه في سبيل اله:

من رزق المال، والحال، من نروة علمية أو عقلية، أو ثقافة إيمانية(r)

 بالمصداق الخفي من الرزق .

أم مـاذا؟ فـإن كـله مـن رزق الله . . ـــم ومـن أمـوال ومـن أيّ الـطـاقـات الموهوبات التي يمكن إنفاقها أو الإنفاق منها فإنها كلها رزق الله!
 ِيِيرّ|(1) دون استئناء، وحتى إنفاق المال منا وفي أخرابها من آيات الإنفاق لا يخص خصوص الزكاة، فـ إإن في المال حقاً سوى الزكاةالـ .

 والحنان، لا جبهات القتال بين أظفار وأنياب ومخالب بني الإنسان. تم ولا يكفي الايمان بغيب اله وإقام الصـلاة والإنفاق، حتى يربطها وسواها بما أنزل الله:
 إيماناً شاملاً خطّ الرسالات الإلهية أولاً وأخيرآ، دون تفريق بين بينها وإنما تصديق بها كلّها، مهما يجب تطبيق الأخيرة منها لا سواهما.

نم ولا يتم كلّ ذلك إلاّ بإيقان بالآخرة:

 فمن يؤمن بغيب اله ووحي الشا، ويصلي له، وينفق في سبيل الله، لا بدّ وأن يوقن بيوم اله.
فهنا إيمان باليوم الآخر يدفع الإنسان إلى أعمال الإيمان من صـلاة وإنفاق وايمان بوحي السماء. (1) (1) : سورة الحليد، الآية.

تم إيقان باليوم الآخر هو نتيجة أعمال الإيمان، فالإيمان باليوم الآخر كإيمان بالوحي مطوي في الإيمان بالغيب، وإنما يبرز منا أخيراً إيقاناً بعد إيمان نتيجة عمل الإيمان، فثمّ إذا أيقن بالآخرة يزداد في الإيمان وعمل الإيمان، وهكذا يستمر دور الإيمان والصـالحان تلات تعامـلاً وطيداً حتى يبلغ

بصاحبه الذروة دون حدّ ولا نهاية.
وهنا نجد تساوقاً وتناسقاً بين هذه الخمس من مواصفات المتقين على درجاتها، ما نجد التقوى سارية في كافة جنبات الحياة في الغيب والشهادة، فرادى وجماعات وفي كل المـجالات.








(0) . . . .


جَهَمَ

وَآَلْلِيكُ نَارًا . . .
وتقوى في الصبر والمصـابرة والمرابطة: الروابط السياسية وسواها بين


وهكذا نرى التقوى بطيّات آياتها تشمل كافة مجالات التا الحياة من عقائدية وإيمانية وعلمية - عبادية وسياسية واقتصادية وحربية - وفردية وجماعية أما هيه؟
ومن أفضل التقوى: هأن تدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس1|(7) .
 ابن جنسك: ولد آدم كلهم، وما لا تحب أله أن يؤتى إليك فلا تأته إلى أحد

فأنت تقي له حقآ" (V)

أولئك المتقون على هديّ من ربهم، "إلى هدى" فإنهم مسيطرون على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: 4-4. } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (£) (£) } \\
& \text { (0) سورة الأنفال، الآية: } 1 \text { () }
\end{aligned}
$$



(المصلر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري تال: بلغنا أن رجلاً جاء إلى يسـى (V)

 التقوى كل شائكة في حرث الدنيا، فأصبحت الأولى هي الأخرى وَوَأَلْخِرَةُ
(1)

فالإفلاح هو الشُقّ، والمتقون يشقون أمواج البحور المتلاطمة الهائجة المائجة بسفن التقوى، وفي سائر القرآن مواصفات أخرى للمفلحين توازي

صفات المتقين ${ }^{\text {(r) }}$
هذا شطر من صفات المتقين يفتتح به القرآن كأفضل ما به يتصفون نم تقابلهم صفات الكافرين الذين لا يؤمنون بما ينذرون:
 الكفر هو ستر الشيء، ويوصف الليل بالكافرة لسترها الأشياء بظلامها، والزارع بالكافر لستره البلذر بالترابه، ويوصف غير الـرا المؤمنين والـمتقين
 الإيمان بغيب الحق وشهادته، وتطعت وشائجها عن تصديقه. وترى أن الذين كفروا هنا هل هم الكافرون أجمعون؟ وهم أضرابه، وليس الإنذار وعدمه سواء عليهم كلهم!.
كلّا إنها لا تعني مطلق الكفر حيث الكثير منهم يؤمنون، من مشرك أو كتابي آم ماذا؟ وإنما الكفر المطلق المازج عقولهم، الضائقة به صدوررهم،
سورة الأعلى، الآية: IV.







المققلوبة قلوبهـم المنحرفة أفكارهـم، والخاطئة حواسهـم، فهم في غيّهم يترددون، وفي عيّهم يعمهون:





 من الزمن تم يؤمنون، أم يتوبون عما كفروا فيهتدون

 خصوص من الكافرين الذين بلغوا في كفرهم وجحودهم ما لا يؤمل فيه



فهؤ لاء الأوغاد المناكيد من صناديد قريش وأضرابهمّ، الكفار الألداء جمعوا بين دركات الكفر : الخمس - في خماسية قاعدتها كفر الجحود على



$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة لقمان، الآية: } \\
& \text { (7) سورة البقوة، الآية: (7) } \\
& \text { سورة النمل، الآية: 1E (V) } \\
& \text { (A) سورة النحل، الآية: (今) } \\
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: 1) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: - (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (£) سورة النمل، الآية: عالآ }
\end{aligned}
$$




تُؤْنُوأَ (r) (r) (r)
ولأن بنود الإيمان التقوى سبقت في مواصفات المتقين كإيمان مطلق


 الإيمان!

وترى هؤلاء الكافرون أبإمكانهم أن يؤمنوا؟ فبإمكانهم إذاً إبطال علم
 يؤمنون! ولا يصح تكليفهم بالإيمان إذ لا يتمكنون!
 اللّإيمان، لا استحالة الإيمان، وحتى لو استحال منهم الإيمان فإنما هي استحالة بالاختيار فلا تنافي الاختيار.

وهنا الإخبار عن واقع اللّإيمان لأنهم لا يؤمنون باختيارهمم، فلو كانوا يختارون الإيمان لكان الإخبار عن الايمان، فليس علم الله إلاّلا كاشفاً عن واقع المستقبل، دون أن يسبّه، حيث العلم بوقوع حادث الا أم لا وقوعه، لا لا
(1) سورة الروم، الآية: £ \&.
(Y) سورة فافر، الآية: IY.

 فمنها كفر الجقحود والجحود على وجهين (عن معرنة وعن جهالة) والكفر بترك ما أمر اله وكفر البراءة وكفر النعم. ...

يسبب وقوعه أم لا وقوعه وإنما يكشف، إذاً فالواقع هو السبب لهذا الكشف لا أن الكشف يسببه!

وقد يخطىء الكاشف إذ لا يحيط علماً بما يحصل، فيبطل العلم به إذا حصل، وحاشا الها أن يخطىء فإنه بكل شيء مـحيط، فلا يمكن إبطال علمه.

وعدم الإمكانية هذه ليست لاستحالة الفعل واللّانعل المخبر عنه ذاتياً، حتى يسقط التكليف ويبطل التأنيب: „لماذا لا يؤمنونها؟ وإنما لاستحالته بالاختيار أنهم رغم اختيارهم في الكفر والإيمان سوف لا يختارون الإيمان. وهذه من المـلاحم الغيبية القرآتية أن ينبئ الله بمـا في قلوبهـم وعن
 حتى على ظاهر الإيمان، فثبت علم الله، وصـدق كتاب الله، وخسر هنالك

المبطلون(1)
ونم إذا ختم اله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلا يتمكنون أن يؤمنوا، هنا يسلب عنهم اختيار الإيمان بما قدمت أيدلمانيهم وانم وأن
 باللّإيمان حيث الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، الا الاختيار، كما العذاب ولا يمكنهم إبطال علم اله وإن حاولوا! إذاً فأين إبطال علم الله أو إمكانيته، وأين استحالة الإيمان التي تبطل التكليف وتبطل التنديد بترك الإيمان؟! .





 واجب الإنذار، سواء - أكان عليهـم سواء فلا يؤمنونان، أم لا سواء فـاء فهـم


سواء يكون الإنذار حجة وعذراً، وفي سواه برهاناً ونُنراً.
 أن المنذرين قاصرون فكذلك الأمر، أو أنهم مقصرون رغم كمـال الإنذار
 الحجة نذراً، وهكذا يكون دور الرسالات الإلهية في كمال الإنذار بين مئلث
 فالإنذار هو الجناح الأعم من جناحي الرسالات حيث التبشير خاصٌ



(r) وَاْجَرٍ

فواجب الإنذار على النبي يعمّ وإن بالنسبة لمن هو سواء عليهم، وتأئيره خاص بمن اتبع الذكر . . كأنه الإنذار لا سواه، حيث مو المؤئر لا سواه.中产
: عَ
هنـا الغشـاوة على أبصـارهـم والـختم على قلوبهـمه، فمـاذا إذاً على سمعهم؟ أهو ختم عطفاً على قلوبهم، أم غشاوة معطوفاً لأبصارهم فالواو هناك عطف وهنا استئناف؟
(1) سورة المرسلات، الآية: 1 .

سورة يس، الآيات: 0-0 الا

بما أن غشاوة خصـوص السـمع غير مألونة في سـائر القرآن، وغير
 والأبصار تنفرد بالغشاوة: لمكان "على" المكررة هنا نم وفي غيره وأَزَرَيْتَ

 إذاً يرجح اختصـاص الغشاوة بالأبصـار، مهـما يجمع الطبع أحياناً بين
 الإبصـار لا يستتبع غشـاوة السمع! مهـما شـملت الغشـاوة عامة الإنسان:






أو أنهما مععاً معنيان: أن ختم الله على سيمعهم وعلى سمعهـم غشـاوة،




(9َكِيبِوْنَ)

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة الشعراء، الآية: YIY. } \\
& \text { (V) } \\
& \text { ( ( ) ( ) ( ) } \\
& \text { سورة المطففين، الآية: عا } \tag{4}
\end{align*}
$$

سورة الجاثية، الآية: :
سورة النحل، الآية: 1•1
سورة يس، الآية: 9.
سورة الأنعام، الآية: 7 ع .
سورة النحل، الآية: 1•1

ولـمـاذا تفـرد هالـسـمع" دومـاً مـع جـمـع القـلـوب أو الأبـصـار، دون الأسماع؟ علّه لأنّ السمـع في أهله مصـر لا يجمـع وله معنى الجمع في جمعه والمفرد في مفرده، أو إذا لم يكن مصلدراً اصلا فهو قوة في الأذن وليس هو الاأذن حتى يجمع كالآذان، فلكل منا سمع في أذنين وليس بصر في عين فين

حيث البصر هو العين بعينها، أم ماذا؟(1)
هنا الغشاوة على أبصارهم: أبصار القلوب والعقول والأفكار وأبصار العيون أيضاً - رغم أنها - علّها - أبصر من غيرها إلـا إذ لم ينتفعوا بالنظر ولم يعتبروا بالعبر فهم كاللخوابط الغواشي في مشيتهم، يخطئون الصراط

المستقيم!
وإنها كلها من فعلهم أنفسهم إذ جحدوا بالحق وآياته بعد ما عرفوها، فلم تنسبب إلى الها، وبذلك استحقوا أن يختم الها على قلوبهـم وعلى سمعهمّ، فحتى لو شـاؤوا أن يبصروا لم يتمكنوا، فنسب الختم عليها إلى نفسه، وفي الحق إنهم هم الذنين ختموا على قلوبهم وعلى سمعهم إذ غشوا

 فعلهم على أبصارهمه، فظرف هذا الختم إنما هو غساوة الأبصـار، سابقاً على ختم السمع والقلوب.

 فعلهم - وإنما الأهل هو القلب يقلبه الله كما يتقلب صاحبه إن خيراً فخير
 (Y) سورة الصف، الآية: 0 .

وإن شراً فشرّ فلأنهم عموا عن أهل السبيل وصمّوا عن دعاء الدليل وْغَتَمَ آلهُ، . . .

فليس الطبع والختم على قلوب أو سمع - بداية ودون سبب - من الهه،


فلأنهم كفروا بنعمة القلوب والسمع الإنساني، تناسياً عما يتوجب عليهم فيها، وتعمداً وتعنُّداً لضـلالها، جازازهم الها الها في الأولى بطبعها ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
وهكذا يفعل الله بمن يبدل نعمة الله كفراً أن يذهب بها ويجعلها نقمة،


نم القلوب هنا وفي سـائر القرآن هي قلوب الأرواح لا الأبدان كما السمع والأبصار حيئما تقرنان بالقلوب هما كلـلك للأرواح - فكثير من هؤلاء الكفار المختوم على قلوبهم، المغشوّة سمعهم وأبصارهم، لهم قلوب وسمع وأبصار لأبدانهم قوية، وأقوى من المؤمنين وإنها لا تعمى الأبصـار ولكن تعمى القلوب التي في الصددور وقد نأتي على قول فصل حول التا القلوب والأفئدة والسـمع والأبهـار والصـدور والأرواح والعقول والأفكار بطيّات أياتها الأنسب وهي تُمان كأبواب الجنة الثـمان، ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: } 100  \tag{1}\\
& \text { سورة يونس، الآية: VE. }  \tag{r}\\
& \text { سورة غافر، الآية: مه. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنفال، الآية: or }
\end{align*}
$$

الفرتان ني تفسير القرآن/الجزء الأول
فأولئك الكفار، لاستهتارهم بالمنذرين والإنذار، لحدّ تساوى عليهـم






 تُمُلِهُونِ










 هنا - بعد مذه الآيات وقبل تفسيرها - نقدم تفسيراً للنفاق عن الإمام
 والحفيظة والطمع، فالهوى على أربع شعب: على البغي والعدوان والشهوة والطغيان فمن بغى كثرت غوائله وعلّاته( (Y)، ومن اعتدى لمى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه، ومن لم يعزل نفسه عن الشهوات خاض في في الخبيثاتات، ومن طغى خل على غير يقين ولا حجة له.

وشعب الهوينا : الهيبة والغرّة والمماطلة والأمل، وذلك لأن الهيبة ترد على دين الحق، وتفرط المماطلة في العمل حتى يقدم الأجل، ولولا الأمل علم الإنسان حسب ما هو فيه، ولو علم حسب ما هو فيه مات من الهول والوجل .

وشعب الحفيظة: الكبر والفخر والحميّة والعصبية، فمن استكبر أدبر، ومن فخر فجر، ومن حمى أصرّ، ومن أخذته العصبية جار، ففبئس الأمر أمر بين الاستكبار والإدبار، وفجور وجور.

وشعب الطمع أربع : الفرح والمَرَح واللجاجة والتكاثر، فالفرح مكروه عند الل الآثام، والتكانر لهوٌ وشغل، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فذلك النفاق ودعائمه وشعبه||(1)
. . . وفي الحق إن دور المنافقين مو أخطر الأدوار ضد الرسالات الاللهية ولا سيما الرسالة الإسلامية، وأخطر من الكافرين أيضاً، ترى عرض
 بعرض قضايامم ورزايامـم كثيراً وكما هنا، فبعد آيات أربع تستعرض حال
(1) الهوينا تصغير الهونى مؤنت الإموان، أي التهاون في أمر الدين. علات جمع العلة.
. . . نور الثقلين 1 : عץ عن كتاب الخصال للصدوق عن الأصبغ بن نباتة منه (r)

المتقين، وآيتين تخصصان الكافرين، نجد ثلاث عشرة تخص المنافقين، وكما




تخظّينا شفافية الصورة الأولى إلى عتامة الظلامة الثانية، فإذا الثالثة ليست كالأولى ولا كالثانية، فإنها صورة صلتة ملتوية خادعة خائنة لا تقف لحد لكي نعرفها، ألَا وهي الصورة المنافقة، لا ذات شات شان الا
 بالنكران، نعلبة تماكر بغية البقاء على كيانها، عميلة في عملياتها للكلاب واللنئاب، مظهرة إخلاصها للأسد في الغاب، جاسوسا جاسوسة لهذه عن تلك، لا صورة لها ثابتة تعرف اللّهم إلّا مماكرات ومخادعات، وانـا وادعاءات - مع ذلك - أنهم أذكياء دهاة، عقلاء مصلحون، مترفعون على البسطاء أم ماذا! ولكن





الرسول والمؤمنين!
وهنا استعراض لأبواب سبعة من جحيم المنافقين يغلقها الله على
المؤمنين :



$$
\begin{align*}
& \text { كما في سبع وثّلانين آية، راجع تغسير سورة (المنافقون) ج YA YA : YA. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: عوا } \tag{r}
\end{align*}
$$











وهذه حالات أربع حاضرة في مواجهات الإيمان: كفرأ ونفاقاً أو إسلاماً مترويّاً أو إيمانآ، ومهما سمي المنافق مسلماً فإن إسلامه استسلام لا

إسلام
(\%) باب ثان وهي الخداع: إنزال الغير عما هو بصـدنده بأمر يُبديه على خلاف ما يخفيه، والمخادعة خداع بين طرفين، ابتداء من طرف وانتهاء إلى إلى

( (Y) سورة الحجرات، الآية: 18 (1)
() (Y) سورة الحجرات، الآية: 18)

إن للسان والفلب والأركان أحوال:
 متروياً الحجة للكفر أو الإيمان، نم تد يوانتها العمل او ينانتهـا. (0) سورة النساء، الآية: 1EY

خداع من خداع، خداع أوّل كلّه عجز ومكر وكذب ونفاق كما المـخادعين
 كما اله : حيث يأمر بجري أحكام الإسلام عليهم هنا، وفي الآخخرة لهـم
 القيامة يريهم جناته كأنهم واردوها نم ينأون عنها مهانين كما وايفت جهنم فيظنون أنهم يخرجون منها فيزدحمون للنخروج فإذا انتهوا إلى الباب

 عجزه فإنه قدرة، وفي كذبه فإنه صدق، وإنما التموية والإخفاء في الخدلاع









 محمد عـ
سورة الحج، الآية: YY.

 المكر والخذيعة تعالى عما يقول الظالمالمون علواً كيراً ا






صفحات وجهه وفلتات لسانه - ثم "هم يوم القيامة من المفضوحين" .


خادعوا.
تم النفاق وخداعه دركات صـاعدة إلى الكفر النفاق ونازلة إلى السمعة والرئاء كما جزاؤه دركات حسب الدركات طبقاً عن طبق .

طبق؟
 والـمؤمنون لا يخلدعون بما يفضح اله المـخادعين، فلا تبقى في ميدان
 يخدعها، ويا وـلاه إذا كانت مخادعتهـم تبوء باللخلعة لأنفسهـم وواؤرمًا

 التكليف فالثواب والعقاب؟

الجواب: أن النص لا ينفي عنهم الشعور، وإنما إعماله وأعماله بسوء
 التنديد والعذاب على مبدأ اللّاشعور المختار، فالامتناع بالاختار الانتيار لا ينافي

فأولئك الحمقى الأغفال يظنونهـم رابحين بهذا النفاق الإغفال واومَا
 يوردون أنفسهم بالكفر المضـمر موارد التهلكة بما يفضحهـم الله ويفضحون اللا أنفسهم، إذ تظهر مظاهر من كفرهم من صفحات الوجوه وفلتات الألسن .





باب ثالثث من أبواب جحيـم الـمنافقين : (امرض القلـوببل): قلوب الأرواح لا الأجسـاد، فاللقلـب بيـده آزمـة الـعــول والأفكـار والـصـدور والحواس" والأعضاء، الزعامة العليا في مملكة الكون الإنساني، فإذا مرض مرض الإنسان في كيانه الإنساني ككل، فالْمرض في القلوب حقيقة، وفي الجسد مجاز أم حقيقة تانوية.

ولأن المـرض - الذي لا يـحاوّل شفاءُه يزداد دوماّ، إن في الجسـم أو في الروح سواء، سنة دائبة في الكائنات كلها ، أن تنفوج زاون اويته في كلّ خطوة فتزداد من حيث لا يشعرون أو يشعرون.

فمرض الجسم يُشعر فيُدرك فيُدارك مغبَّة الحفاظ عليه، ومرض الروح





وطالمـا المرض الأول أجمل عن فاعله، ففاعل الثـاني وأنَّهُ فهل
 يَكذِبُونَهِ منا وهناك حصيلة المرض، ونفاقاً في دعوى الإيمان؟

الـمرض الأوّل هو مرض الكففر والعناد للـحق بما كانوا يكسبون،

 الجزيرة، ويعملون لإزالة عقباتها وتعبيد طريقها، إذ فاجأتهم الدعوة الإسلامية، فأخرجت شطأها فآزرها فاستوت على سوقها يعجبا الارج الزارع


العهد المكي
إن ذلك الازدهـار والتقدم في اللدعوة زاد في مرضهـم، فهذه الزيادة هي
منهم إذ انفرجت زاويته لمّا انفجرت الدعوة، حسداً من عند أنفسهم. وهي من عند الله إذ بعث صاحب هله الدعوة، ولم يكن من الله إلّا كل"













 كانْأَأَكْذِبُونَهِ : بالدعوة والداعية، وفي دعوى الإيمان .



 وعذابهم الأليم يعم يوم الدنيا ويوم الدين، فهينـا

وفضحهم بنفاقهم، نم يوم القيامة هم من المفضوحين .


باب رابع من أبواب جهيم المنافقين : دعوى الإصلاح في إفسادهم!


(Y) (Y)
(r) ذابما كانوا يكذبون يعلّل ثالوث المرضين والعذاب الالبمه، (r)



وهكذا يكون دوماً دور المنافقين في كلّ عصر ومصر أنهم يحسبون أنفسهم من المصلحين، وغيرهم مفسدين، حيث الموازين مختلة عندهمّ فإنها تتأرجح مع 'اهوائهم الذاتية، بعيدة عن الواقع والميزيزان الرباني، أو

إنهم يحسبون المكر والخداع شطارة ولباقة، سياسة يتذرعونها إلى ما

 الجماعية التي تبوء إليها يحسبونها إصـلاحها وفلاحها، لذلك يعدّون فسادهم
 الإصـلاح، وهم صـادقون في إصـلاح حيونة الحياة لهمّم، وكـاذبون في إنسانيتها وقيمها وقوامها

إنهم يتبجهون بثرواتهم ونزواتهم، طنطناتهم وعربداتهمَ، زهواتهم

 يَتُعُعنَهِ أنهم هم المفسدون حيث رأوا الصـلاح فساداً، والفساد صـلاحاً: (اولكنه أخلد إلى الأرض هواه وكان أمره فرطا"ه.

إنهـم لا شـغل لهم إلاّلا الإفساد: في الـحرث والنسسل، في الثـقافة والعقيدة، في الاقتصـاد والسياسة، وفي كافة الحقول الحيوية، محتلّين ساحاتها، طاردين أصحابها، متدخلين في كل رطب ويابس وهم يـي








فهم يعتبرون صدّهـم عن رسول الله إحساناً إليه وتوفيقاً بينه وبين

 يشعرون من الحياة حيوانيتها فيحتالون ويمكرون بكل شطارة وشعور لبغيتها وهم أنفسهم لا يشعرون عمق الحياة وقيمها وواقعيتها، ومهمان لم يشـعرورا فيما يجب على الإنسان شعوره فكأنهم لا يشعرون! إذ لا يستعملون الشانـيا الشعور حقه الإنساني وإنما إدراكه الحيواني!

تم الإفساد منه شخصي كالمعاصي التي لا تتجاوز العاصي، ومنه جماعي كالتي تتعداها إلى غير العاصي، ومنها حكومي تشُمل من يعيش في ظل الحكم، ثم منها مادي تُتمل الناحية الاقتصادية، ومنها عقيدي تفسا العقائد ومنها . . وأفسدها كلها ما يشمل الإفسادين بقوة الحكم : \$واَلَتْ إِنَّ




$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الأهراف، الآية: IYV (Y) } \tag{11}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النمل، الآية: عس. } \tag{r}
\end{align*}
$$



هنا نهوا عن منكر الفساد، ومن نم يؤمرون بمعروف الإيمان: حيث النهي عن المنكر يتقدم على الأمر بالمععروف، إذ ما ما دام الناكر مكباً على المكا المنكر لا يتأتى منه المعروف، فإنـا المعروف والأمر به، حيث التزكية تتقدم التحلية في كافة المجالات، مالانكا مادية


باب خامس من أبواب جحيم المنافقين (تسفيه المؤمنين") وأنهم هم
العقلاء النابهون من دون المؤمنين!



 -وَلَكِنْ لَّا يِعْلَمُونَهِ

والسفه هو خفة العقل وبلادته، حيث السفيه يفسد ويحسبه مصلحاً، ويضيع ويراه حافظاّ، لجهله بموارد الإصلاح وموازينه، وخفة عقله، مهـما
 فهم يعتبرون الإيمان الصادق سفهاً، والنفاق عقلاّ، إذ يمكّن العشرة مع مع المؤمن والكافر فيربح الجوّين، ويؤمن الخطرين، وهذه هي الحيان الحان العاقلة

سورة البقرة، الآيات: ع•Y-Y - Y• .

وهكذا يكون دوماً دور غير المؤمنين: منافقين وكافرين، أن الإيمان سفه ورجعية سوداء وتأخر عن الحياة في زعمهمم، والكفر والنفاق سياسة حيوية وشطارة، وأن موافقة السر والـعلن. تفسد الـحياة، ومنافقتهـها تصلحها، حيث اختلف لديهم موازين الحياة الصالحة، إذا أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم فكان أمرهم فُرُطاً! :




عامة؟
علّه لأن المطلوب منهم نعلاّ أقل درجات الإيمان التي تخرجهم - لأقل
 الناس، ولهم ما لسائر الناس من عقل وإدراك، فإذا لم يؤمنوا كما النا الناس فهم

 وإنما يكفيه كونك على مشارف الحقل دون أشرافه!

وترى أن الإيمان الصادق القرين بكافة البراهين سفه، نم الكفر والنفاق
 لكي لا يرغب في الإيمان من يحبون العقل المتين!

## 

علّه لأن الوقوف على حق المؤمنين وعقلهم، وباطل المنافقين وسفهـمـم بحاجة إلى علم زيادة على شعورهمم فاقدوه، ولكن التمييز بين الصـلاح



الفرتان ني تفسير القرآن/الجزء الأول

 ِين زَّبِ ألَّكَلِينِ


 مو مؤمن، فإن الإيمان من حصائل العقل، حيث (مم)" منا دليل الحصر، أن السفاهة المقصرة محصورة فيهم
فمتى علم السفيه أنه سفيه، ومو بحاجة إلى عقل راجح وعلم رامح؟ ولكنه مقصٍّر دون سفهه إذ قصر في عقله فلم يستعمله لما يحقّ حتى حتى ختّ







 مكارين لا أسدٌ يسفرون عن وجوههم في الميادين، وهكذا بكون دوماً دور

الساسة الثياطين!.

(1) سورة الأعران، الآليتان: 77، 7V .

 استهزاء وتجسساً دون تحسّس لهم، إلاّا عليهم ولكمم.

 المؤمنين - فيشاورونهم كيف يلاقون المؤمنين، وكيف يضللونهم وكيف؟.
 يجدون في المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيته، وتوهين العقيدة
 كبراءهم المنافقين ورؤوس الكفر والضـلالة مشركين وكتابيين : شياطين


 مجرد لقاء المؤمنين وإن كان استهزاءء، فيخلون إلى الشياطين، حاملين معهم أسرار المؤمنين
نم وقولهم في خلوّهم إليهم:

 العمالة المنافقة.

 يستهزأ فهذا جهل وسوء خلق .

وأما جزاءُ الاستهزاء باستهزاء فهو جزاء وفاق، يوافق العلم والعدل،
 الإسلام وهناك هـم في اللدرك الأسفل من النـار، وما إلى ذلك من تمويه


- ${ }^{(1)}$

وهكذا يكون دوماً دور الناكرين للرسالات الإلهية، المـعاندين، أن يجابهوها باستهزاء واستخفاف دونما حجة يواجهون بها حج الرسالات:
. ${ }^{\text {(Y) }}$






 جارف خارف، فمن ذا الذي يدعوه الله عليهم، ويرجو منه آن يستهزا بهم؟؟ فإنما الله يُدعى ولا يدعو، إذ لا إله يُدعى إلّا هو! . . فإنما هو إخبار من الها أنه يستهزا' بهم في الأولى والأخرى .

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: •ع } \\
& \text { (\%) سورة الفرقان، الآية: (Y) } \\
& \text {.1 : سورة الأنعام، الآية (Y) } \tag{६}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: •ع. } \tag{0}
\end{align*}
$$

 حياتهم وزهواتهم، زعاماتهم ونرواتهمه، فيحسبونهم أنهـم كرماء يستحقون




(r)

فهم أولاء في طغيانهم يعمهون بين مذّين : إلّهي حيث يمهلهم ويَملّهم بأموال وبنين، وشيطاني حيث إخوانهم في كفرهم يمدونهم فـم في الغيّ تم لانم
 برسالات اله! (و ما اله يريد ظلماً بالعباده! !

تم وفرق بين المدّ والإمداد، أنّ المدّ زيادة في الشيء من نفسه والإمداد
 يتركهم دون إمداد للخير حيث عاندوا الحق وأحروا على الباطل فـ وَريَبْدُمُم
 طغيانهم ومدّهم بأموال وبنين يزيدهم طغياناً وعمهاً .

 الطول للفرس، ليتنفس خناقها، ويتسع مجالها.

سورة الأعراف، الآية: Y•Y.
سورة المؤمنون، الآيتان: 00، 07 ، 07 (الألان

سورة الأعراف، الآية: צ1 الأران.
 تباب؟ فهو التردد والتحيرّ في الضهلالة دون أن يعرف الحججة، ولا أين يتوجه
 عميت سيرته، وشملته حيرته، يعيش محتاراً، يتخبط في مشيته ويمشي مكبًّا على وجهه.

وما أورع استهزاء الله وأروعه بهواء الهزالثى التائهين، حيث يدعهـم يتخبطون على غير هدى، في طريق فلت غايته، وفي النهاية تتلقفهم اليد الججبارة، أخذ عزيز مقتدر، حيث الغافلة عن المقبض المكين!


باب سابع من أبواب جحيم المنافقين هو الدرك الأسفل حيث تتشعب عنه الأبواب الستة السابقة \#اشتراء الضلالة بالهدى،"! وترى متى كانوا على (الههدى" حتى يشتروا (االضـلالةها بها، والتتجارة بحاجة إلى رأس مال هو هنا الهدى وهم فاقدوها؟! أقول: إن رؤوس أموالهم هنا في معترك تجارة الضـلالة والهـلى، هي العقول والفطر، حيث الفطرة كما فطرها الله منطلقة إلى الهلى، إلى الدين

 كما والعقول من شؤونها الأولية أن تعقل أحكام الفطر، المنبئقة من

(1) سورة الروم، الآية: •ب.

نم الهـدايات الإلهية التي تترى لهـم وتتوارد، مؤيدةً مكملة للفطر والعقول، هي الزاوية الثالثة من مئلث الهلى التي يملكونها، ولكن هـم رغم
 مُهنتَدِبِّه| : كيف يتاجرون إذ استبدلوا الأركس الأدنى بـما أمكنهـم من










 ليهتدوا منذ كانوا حيث انحرفوا عنها مبصرين، وانجرفوا في ضـلالهم عمهين! ولكنهم استبدلوا الغي بالرشاد، والكفر بالإيمان فخسرت صفقتهم ولم تربح

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: ال14. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المقرة، الآية: IV0. }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: IVV }  \tag{r}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: الان ان } \tag{£}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المجادلة، الآية: 19. } 19 \text {. } \tag{0}
\end{align*}
$$


 هذا والمئل الذي يتلوه لا بدّ وأن يمثّل حالات المنافقين المسرودة من ذي قبل جامعة لأصل النفاق .


كذلك المنافقون، فنغاقهم نار موقدة ليستضيئوا بنور الإسلام ويحرقوا
 الدنيا تليل بجنب الآخرة ولو عُمتروها كلها، كيف ومـم لا يُعمَّرون منها الِّلا


 فنار الجحيم لا نور فيها، وكذلك نار الفضيحة هنا!








(1) (1)
(1) سورة الأمران، الآية: Iva.

ومن لطيف الأمر في تمثيلات القرآن أنها كلها حقائق بعيدة عن التخيلات والأوهام، لحدّ نراما تقحم في ممثلاتها كما منا : يبتدىئ المثل


 الأميال البعيدة عن الواقع التي تبعّد ممثّلاتها أكثر وأكثر ! هذا المئل الأول يمئل جماع حال المنافقين أنفسهم وأما الثاني :





 كيف يعاملونها ويتأثرون بها! ويتطلعون إليها!
 الأمطار طوفانية المصدر، بحرية المورد، حاوية - رغم حياتها المائية المار
 التي تحول دون ضوء الشمس نهاراً، ودون أنوار نجوم السماء وراء وقمرها ليلاّ،

 الرعد والبرق: تصف رعد ينقض منها شعلة من نار لطيفة لا تمر بشيء إلّا

أتت عليه وهي مع قوتها سريعة الخمود!

وهكذا تمثل الرسالة القرآنية أنها پصيب من السماء" مطرٌ غزير تسقي أراضي القلوبب لتحييها، نازلة من سمـاء الوحي الأخير، سـاترة على كافة الأنوار، فإنها نور الأنوار، وشمس مضيئة لا قبل لها، وهذه من ظلماتها،

 المقلوبة المنافقة! وثالثة أنها تصا احبها ظلمات العرقلات ممن يقفون لها بالمرصـاد، ورابعة أنها هطلت ونزلت في أجواء مظلمة من أخـغاث أحلام وخرافات أوهام!

ومن ثم رعدها هو مـوتها الجلي العاللي، الواصل إلى آذان من لهم



 حذر الموت، وهي التي تحييهم' وهذه اللحيطة الإلهية حيطة عذاب بعلم محيط وقلرة محيطة، فرغم نفاقهم العارم ليس الله بغافل عما يعملون : ؤبلِ


 علم وقدرة!

Ar (1) سورة الإسراء، الآية: (Y) (Y) سورة النساء، الآية: كا (Y) سورة المنافقون، الآية: ع ع


ومن تّمّ برقها : نورها الشـامل كالشـمس في رايعة النهار، النافذ إلى الأعماق حيث نور البرق تتختلف عن سائر النور، ولأن أبصارهـم كليلة
 بصير في الظلمات يكاد يخطف أبصارهـم: يأخذها بسرعة حسداً منهـم



 فراراً دون قرار، زحفاً عن معتركات اللحروب.
 ومعاركات سجال: غالبين أحياناً فبرق، ومغلوبين أخرى، فظلمات ات كما فيه
نور الخيرات وكلها خيرات!

هؤلاء الممنافقون هكذا يعاملون مطر الإسلام الغزير بظلماته ورعده وبرقه فبرقه لهم خاطف الأبصار . ورعد الصاعقة منه مامة الأسماع، أترى هذه أبصار وأسماع الإنسان!

 وإنه مشهد عجيب رهيب، حافل بالحركة الثورة، مشيج باضطراب، فيه أخواء وأصداء، وفيه ظلمات وعماء. فهناك ظلمات طامة عامة كانت شاملة للعالم أجمع قبل بزوغ الإسلام،
 (1) راجع الجزء: YQ ص ه - - ا كلام في القدرة.

الكَّمَكٍِ لتسقي أراضي القلوب الواعية، فمن خلال هذه الظلمات أرعد القرآن وأبرق فتجاوبا في صاعقة نورانية روحانية، وتتفتح الآذان الصاغية، وتتصدع بها القلوب الواعية وتتصدى لها ، وهي القلوب المؤمنة.

 لَهُمه إضاءة خاصة للمتاجرين بالدين، المتظاهرين بالإسلام مغبّة الانتفاع

 مغلوبة، أو فضيحة لهم بما يعرّفهم اللّ (اقامواله وقفة عن كلّ حرالك اللّهم إلّا ضد الدعوة!

فهذا الصيّب البرق الصاعقة للمؤمنين به ضوء دائب، ونور واصبّ، في الصلح والحرب، غالبين ومغلوبين، في الأفراح والأتراح، ولكننه بالنسبة


حيث الإضاءة، والإظلام هي فقط بالنسبة لهم، فإنه للمؤمنين إضاءة على طول الخط وفي كافة الأحوال.
مشهـد حسي واقعي يمثّل حالة نفسية عن المنافقين كأنها محسوسة، تجسيماً لأحوال هذه النفوس البئيسة في كافة حالاتها وتصرفاتها الـا لأها ومواجهاتها

 هنا يتم استعراض الصهور الثلات: المتقين - الكافرين - المنافقين الما ومن ثمّ خطاب عام للناس أجمعين لكي يصبحوا من المتقين •
 تَتَقُوْنَ


 (1)













تبتدئ هذه الآيات بدعوة الناس لعبودية الله، مبرهنة لها بميلث الأصول الدينية: التوحيد - النبوة - المعاد، فلولا الاعتناق بها فلا مجالل لعبادة الهه إلّا تقليدياً دون برهان كما في بداية الإسلام والاستسلام، ولكنـما اللا اللا يريد منا هنا الإيمان المكين مزوداً ببراهين :

: تَتَقُونُ
. . .
 تشمل مئلث المؤمنين والمنافقين والكافرين؟ : أقول: لأن دعوة القرآن شاملة للناس أجمعين إلّا القصّر والمـجانين مهما اختص واقع التأثير بالمتقين كما مضى في آية المتقين، فإن رسل الله

فالناس في القرآن (Yミ1) مرة وهي أكثر بكثير من المسلمين والمؤمنين


والمجانين، والأول تختص بمن يتقبَّل الدعوة وإن كان إقراراً باللسان :
 الناس حيطة على كونهم ناساً خارجين عن نسناس
نم ونداء البعيد هنا (يال" لبعدهم عن حضرة الربوبية قبل أن يعبدوه! (النَّأُهُ هنا وفي سواهـا لا يـخص الـموجودين زمن الـخطاب، فإن
 دعوته، فما استجدّ من قرون مستقبلة وإلى يوم الدين مشمولة لهلذه اللدعوة،

$$
\text { (1) سورة المرسلات، الآية: } 7 .
$$

مهـما لـم تشـملهم زمن النزول حيث لـم يكونوا، كما لـم تشممل القصَّر والمجانين إذ لم يؤهلوا لها

فخطابات القرآن هي حقيقية، فما وجدت لها مـخاطبين شملتهمه، وليست فعلية زمنية، بل على نحو القضايا الحقيقية الشاملة مواردها في

وهل الكفار مأمورون بالعبادة وهم ملحدون في الله أو مشركون، وعبادة اله فرع الاعتراف باله وتو حيده؟

أقول: نعم - إذ لهم آن يصدقوا به فيعبدوه، إذاً فهم يؤخذون بالفروع
 كمِرُونَ (1) (1) حيث الويل لهم يشـمل فرع الزكاة بين أصلي التوحيد والمعاد، لا سيما وهنا الأمر بالعبادة قرين التوجيه إلى مثلث الأصول.

 ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى اله أن يعفو عنهم الـ . . . خارجين عن الويل المحتوم إلى رجاء العفو .


 (Y)
سورة فصلت، الآيتان: Y، ،.
 اعبدوا . . . لعلكم تتقون - خلقكم لعلكم تتقون، واللفظ يحتملها فهما معاً مقصوداذ وكمال الـوال تدل عله الآيات المسرودة في المتن .




 تَتَقَوْنَه( ) : فقد خلقَكم ورباكم أنتم والذين من قبلكم لتعبدوه فتقوها! حيث

(1) (0) (0)

ولأن مطلق العبادة لا تنتج التقوى وإنما العبادة المطلقة الخالصة هي



$$
\begin{align*}
& \text { مورة اللاريات، الآية: } 87 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: 1.Y } \tag{r}
\end{align*}
$$




 نطفة من ماء مهين، فنجعله ني ترار مكين إلى تلر معلوم ... . والذين من تبلكم من سائر


 والوجه الآخر: امبدوا اللي خلفككم واللين من تبلكم لعلكم تتقون - أي: امبدوا لعلكم



نجد التقوى ني كثير من الآيات جعلت نتيجة التقوى رجاء أم واتعاً .
سورة البقرة، الْآية: : זAI.

فرجاء اتقاء المحاظير في حظيرة العبودية واقعة على أية حال، وواقع الاتقاء في حق العبودية لحضرة الربوبية لا محالة كائن.

فالأن العبادة المعنيّة هنا من الناس ليست هي المطلقة الخاصة بالمتقين، لنلك لا مجال لها إلاّلا رجاء التقوى، وحتى بالنسبة لحق العبادة المنتجة لحق التقوى، هنا كذلك مـجال لتقوىं أعلى، فقد تكـون الرجاء لأصل
 فأعلى كما للمتوسطين والرعيل الأعلى .

فكما العبادة درجات كذلك التقوى الناتجة عنها درجات : طبقاً عن طبق في مختلف الإطارات، كلما ازدادت العبادة زادت التقوى، وكلما زادت التقوى ازدادت العبادة.

وأساس التقوى هو الوقاية عن نسيان ذكر الله، الذي هو أُسّ البلايا
 لتلا يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه، ولا لامين عن أمره ونهيه، إذا كان فيه صـلاحهم وقوامهم فلو تُركوا بغير تعبد لطال عليهـ الانم الأمد فقد قلوبهم|"(1) وليست العبادة كثرة الصـلاة والصومه، إنما العبادة التفكر في أمر اله لذلك نرى الآية تبرهن لزوم العبادة بسناد الخلق مبدئياً والتقوى نهايياً، ومن تم الآيات الآفاقية بعد الأنفسية:
 الرضا

> المصلر عن الإمام الصادة
> المصدر عن الإمام علي بن الحسين

 واجهة الخطاب منا المشركون، المقرّون باله، المشركون في عبادور







 تَكِلَا نَا نَذَكُرُونَ



فالأرض الفراش في امتهادها، والسماء البناء بارتفاعها، النازل منها


 ( ${ }^{\text {「 }}$


$$
\begin{align*}
& \text { (18-0A (1) } \\
& \text { 9^، वV ، (1) (Y) } \\
& \text { سورة اللاريات، الآية: \&A \& } \tag{r}
\end{align*}
$$

تلمحان إلى أنها ما كانت فراشاً حين خُلقت، وإنما فُرشت مهداً ومهاداً




لأجسامكم||(r) ${ }^{\text {(r) }}$
 وترى أن الكم" هم نحن الأنسال من آدم الأخير، المخلوا الألوق أخيراً بعد ملايين


خلقوا منذ فراش الأرض، كما تدل عليه آيات الخلافة وأقوات الأرض؟





 أو مائها أو هوائها لاستحالت أو صعبت الحياة عليها، سبدان الـخلا


 شديدة التنت نتعطكمى، ولا شديدة اللين كالماء فتغرفكم ولا شديدة الصملابة تتمتع مليكم في دوركم وابْينكم وقبور موتاكم ولكه وتوركم وكير من منافعكم فلنكلك جعل الأرض فراشاشآ لكم . . . . . (

كذلك السـماء حيث جعلها الله بناء: ولم تكن بناةٌ الماء فنور الأرض






 محترقة، لا ماء فيها ولا كلاء، فأنزل الله عليها من ماء السما



 الأرض أو بعضها كانت من نفسها لم بكن هنا موقع للتهلديد بذهاب مياب مياه






سورة النمل، الآية: •7.
سورة النباّ، الآيات: ع1 - 17.

سورة البقرة، الآية: 17 الان
سورة المؤمنون، الآية: 1A.

راجع العُنواذ ص Y Y - Y Y

مياهها، وأجمدها بعد رطوبة أكنافها، فجعلها لخلقه مهاداً، وبسطها لهم


 دون أنداد! : أمثال ونظائر أو أضداد.

وكما التوحيد له درجات، كذلك اتخاذ الشركاء الأنداد دركات: فالند



 شركٌ أو إلحاد باله، ماعدة إلى اتخاذها آلهة من دون الله، ونازلة إلى الرئى الهاء
 الشرك كدبيب النمل! ففي الحديث أن رجلا قال لرسول الله
 أن أمتك مشركون! قال : وكيف؟ قالوا: حيث يقولون: لو شاء وشاء محمد، فغضب فقال لهم: لا تقولوا هكذا، قولوا: لو شاء الله فشاء محمد تفريعاً لمشيئه هِ

وْإِن


. (1) سورة يوسف، الآية: 1•7.
. . . تحدُّ بالقرآن - أنه وحي السمماء - الناس أجمعين في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، جزماً بعدم إمكان الإتيان بمثل القرآن ولا






 فائقتان سائر المعجزات لسائر رجالات الوحي خالدتان الن ما طلعت الشمس وغربت!

## (التحدي بالقرآنه:

نجد آيات التحدي بالقرآن في ميلث التحديات:

 حيث يشمل الجنّة والناس أجمعين متظاهرين متظافرين ايّا يآ كانوا وأيّان، والقرآن كما هو صادق على كله كذلك على آية منه ويينهما عوان!



سورة مود، الإسراء، الآيتان: : MA، ع. .

ץ - بسورة من مئله - كما هنا - وهو أقوى التحديات من حيث القرآن
 بعشر أو به كله - ومن أنزل عليه وإن كان مَن كان إذا كان مئله(1) : أمياً لم

 الضمير الغائب في المثله) يرجع إلى "اعبدناه كما مو راجع إلى الما نزلناه ومما معاً مقصودان حيث تتحملها الآية لفظاً ومغزى .







 محمد والزبور وصشف إيراميم . . فإنكم لا تجلدون في سائر كتب اله تعالمى سورة كسورة من مذا الق آّن.
 محمد - أي : لم يختلف إلى أصحاب كتب تط ولا تلمذ لأحد ولا تعلم منه ومو من قد


 سائر الأمم، فإن كاذ كاذباً فاللغة لغنتكم وجنسه جنسكم وطبعه طبعكم وسيتفق لجماعتكم أو
 ألا يكون في البثر من يمكن من مثله فأتوا بذلك لتعرفوه وسائر النظار إليكم في أحوالكم انـي انه مبطل كاذب على الل تعالى . . سورة العنكبوت، الآية: ع^ع ع .





 يعلمه فكيف بأعجمي جاءَه في العهد المدني، وقد نزل من القرآن شطر عظيم في العهد المكي!.
ع - نم وحتى بآية فإنها قرآن ويشـمله التحدي الأول وإن لم الـا تم ترد في خصوصها آية، حيث الآية في القرآن تعني الآية الاللهية: الداللة على اللى كونيا إلهية المصدر والصياغة، بنفسها، وكما الآيات تعبير عن المعجزات فالقرآن

 ومهما كانت هذه الآيات درجات بالنسبة للمستدلين بها . ولكنها كلها مصبوغة بصبغة واحدة، مساغة بصيغة واحدة فصاحة وبلاغة وحتى في موسيقى التعبير فضلاً عن محتوياتها .
 مهما اختلفت القابليات في الحصول على هذه أو تلك بمـختلف العقول في مختلف الحقول!.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: } 17 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النحل، الآية: بالا }  \tag{r}\\
& \text { سورة النحل، الآية: بالبا }  \tag{r}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: Yor } \tag{£}
\end{align*}
$$

ومن نم فحتى لو درس محمد كلها لا يقدر أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو بـلو بسورة من مثله أو آية! كيف ولم

 بمعارضة القرآن وإبطال حجته مفسوحاً، وحتى الآن لم يأتوا ولن يأتوا ولا ولا بسورة من مثله - أفلا يدل كل ذلك على تحليق القرآن على أجواء الفصـاحة
 العلوم معبراً عنه، طوال أربعة عشر قرناّ، وحيداً في ميادين السباق، بل بل لا الا سباق إذ لا رفاق!


"
 من مثل عبدنا الأمي ثم قايسوا بها سورة من القرآن، لتعرفوا البون الشاسع
 بين وحي الأرض ووحي السماء! .

أو (من مثل عبدنا" في كونه عبداً وإن كان من عباقرة العلمم - وهو

 فليكن نازلاً بعلم الله.
(Y) (Y) منا يجمع بين المماثلة في الأمية، والمماثلة في كرنه عبداً، وحتى نبياً حيث تحملهما الآية.
 كما تتحمل النشوية الابتدائية: فأتوا بسورة من مثل القرآن: من كتابات الوحي أيّآ كان، سورة مأخوذة منها وهي مثل القرآن في الوحي، أو سورة

 يأتوا بكتاب إلهي هو أهدى من هذين - كأنهما غير إلهيين - ! دل ذلك بيقين أنهما من وحي اله، فوحي الأرض أيآ كان هو أدنى من وحي السماء



فهل أتى أحد من أهل الكتاب بسورة من أي كتاب يقايسها بسورة من

 وكيف بالإمكان مماثلة كلام العبد كلام الله أو رجحانه عليه؟ فليكن نازلاً بعلم الش.

ترى ومن الذي يشهد هكذا؟ إنه كلام الله نفسه! بل وكافة الشهداء من
 كلام اله! ليشهدوا في كافة مجالات القياس بقرآن محمد أو محمد القرآن؛ أنهما نازلان من عند الله: شاهداً هو كتاب الله، ومشهوداً له هو رسول الها الها إذاً فهما معاً معجزة بارعة إلهية ما لها من فواق!

فهنا يصل التحدي إلى الغاية أن يطلب من ناكري وحي القرآن أن يدعوا شهداءهم - كلهم - من دون الهه، أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، أو بسورة

$$
\begin{equation*}
\text { سورة القصصص، الآية: •ه الآية: } 9 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$


 سوف تشهلدون أن القرآن نازل بعلم الله، إذ لا مماثلـة بين ما أتاه وتأتون
به!.
 الشهداء من دون الله عليهم أن يشهدوا عند القياس، أو - ولأقل تقدير - أن أن يسكتوا عن الشهادة ضـد وحي التقرآن، إذ ليس لهـم أيّ برهـان إلاّلا عجزهـم عن الإتيان بمئله! .


 وتخبطت أحلامهم فصمدوا على نكران القرآن، وحجته باهرة كالنمسس في

رايعة النهار!
فكيف بالإمكان أن يدّعي محمد
 ويهـدم أسـاس دعوته لأحيان عاجلة أم آجلة لو أتوا بمثئله أو فوقه! ولكـنه
 سوف لا تفعلون - حيث „لن" لمحة أو صراحة لاستحالة مدخولها عقلياً أم واقعياً، ومن اللائح أن الإتيان بمئل القرآن محال فيهما حتى الو إلى وإن كان من سائر كتابات السماء! .
 فحيث تجعلون أنفسكم هنا وقوداً لنار الجحود والنكران لتحرقوا به وحي
(1) سورة النساء، الآية: 177.

القرآن فهناك سوف تصبحون مع الححجارة وقوداً للنار التي أضرمتموها من



 الله عن مخلوقاته، فكلام الله إله الكالام كما عِلْمه إله العلم فإنه نازل بعلم

 شك كأنه مسنود إلى دليل، ولا يملك أي دليل، بل الأدلة الذاتية من القرآن

 مئل له وحتى لسورة منه من كتابات السماء، ولا مئيل لمن أنزل إليه أن يأتي
 الظرف الصـالح لنزول الوحي، لا سواها من طرق بشرية، وما أجمله تعبيرا
 (افالعين علمه بالله تعالى والباء بونه عما سوى الله، والدال دنوه من الله بلا

كيف ولا حجاب|(r)



دليل وليس لكم أيُّ دليل!

 سورة من غير القرآن لسورة من القرآن ممألة للقرآن كله، والتحدي قائم في مثلث: سورة - عشر سور - القرآن كله، أدناه سورة أو آية، وأعلاه كلّه، ويينهما متوسطات ذكر منها عشر سور .
وترى ما هي (السورةه ليقف التحدي عندها، أم ماذا؟ أقول: إنها لغوياً فعلة من (اسورها) : سور المدينة وحائطها، الذي يفصلها عن غيرها، فالسورة من القرآن آيات محدودة مفصولة عن محدوردات أت أخرى، وبماذا؟
طبعاً بالبسملات في بداياتها كآية منها - إلّا البراءة - وفي نهاياتها كآية مما يلها كالسور كلها، وإنما تعرف البراءة سورة في نهايتها كيا كسائر اليا السور،
 أولى آياتها، فالبسملة بصورة عامة - إلاّ التي في النمل - سورّ بدة ختم للشّور كلها، إضـافة إلى المـعروف المتواتر القاطع من بداياتها

ونهاياتها
وقد تدل (اسورةها واعششر سوره وأضرابها (r) أن القرآن كمـا مو الآن
 يكن مرتباً حينذاكُ سوراً لم يشمل التحدي القرآن كله.

$$
\text { (1) سورة التوبة، الآية: } 1 .
$$

 ^ من آياته.

أو أنه يلمح إلى ترتيب سابق للعهد المكي، وترتيب يلحقه في العهد


 وائتمر فألفه كما أُمِر .

فسورة من القرآن وإن كانت أقله كالكوثر، تتحدى الجن والإنس في الدهر كله، لا ردحاً من الزمن وجماعة خاصنة الصانه فالتحدي يعم الزمن وأهله :
 بكلّم أنبياءه في سائر كتابات الوحي كما كلَّم محمداً في القرآن، رمزاً
 ميادين السباق، بل ولا سباق معه فيها إذ لا رفاق!.

فإنه ليس عبارات يحاولون محاكاتها، بل هو كسائر ما يبدعه الشه من آيات معجزات - وأعلى منها كلها - يعجز المخلوق من صياغته وصنعه،
 معناه .

 تعني شهادة اله بما أنزل إلّا شهادة كلام الهَ أنه منه دون سوا


$$
\begin{align*}
& \text {.IV : سورة القيامة، الآية } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراه، الآلية: M1 الآي }  \tag{r}\\
& \text { سورة النساء، الآية: 177 الآ }
\end{align*}
$$

الألفاظ فصاحة وبلاغة، وأعلاها العلوم الإلهية التي لن تدرك إلّا بالوحي وبينهما متوسطات.

فالبشر الذي يعرف كلام البشر بوسمته ووصمته، يعرف الوسمة الاللهية دون أية وصمة في القرآن، لحدّ لا يستطيع وحيدها في الكـلام أن يعبر عنه



## القرآن يتحدى في كافة الحقول:

1 - فصاحة العبارة وبلاغة التعبير وهي أبسط تحدياته وأسهل معجزاته
 من مبانيه إلى أسراره ومعانيه، "افهنالك تنقطع الإشارات وتُحيا العبر وتموت

 والعظمة والعزة، والنفائس والبزّة.

لقد كانت بلدة القرآن أملك البلاد لأساطين الفصحاء البلغاء، وزمنه أبهج الأزمنة بمهرة الككلام، وقد شق عليهم ظهور القمة المتفوقة في الفصاحة والبلاغة غاية الشقوة حتى تخاوصوا بحماليق الحنق إليه، واعترفوا بعجزهم
 بنكرانه بليدآ، وبليدهم بإيمانه لبيداً، وشيبتهم وليداً، وقائمهم حصيداً،
 أخمدهم وأخزامم، وعبد شمسهم آفل، ونابغتهم خاملم المل، وحيّ أخطبهم ميتّاً،
 الصَتغار صِغاراً، قد وسموا جباههم بنار العار والعيار ورسموا على ومار محاساسنهم
 خاضعين، وطاشت ألبابهم فقالوا : إن هذا إلّا سحر مبين (1) تحداهم القرآن فيما يعرفون من جانب اللفظ دون جناب المعنى، به كله
 في سـائر الحققول، ولكنهم التجأوا إلى مفاوضـة الـحقوف عن مـورا معارضـة


الفصاح|"(r)
فمعجزة القرآن في سائر الحقول يفوقها تفوّق المعنى على اللفظ، والعقول على الأجسام، فما اللفظ إلّا أداة للتعبير، ومو فيها فيا أيضاً بالغ قمة الإعجاز فضـلاً عما سواها .
 العربية، والقرآن يتحدى العالمين دون خصوص العرب العرباء الفصحاء البلغاء، فالتحدي شاملٌ كافة الحقول المتسابقة ألفاظاً ومعاني وحقائق .
فرغم ما تجد في كلام غير الهـ - أيآ كان-: القمم والسّفوح - التوافق والتعيّة - القوة والضيعف - التحليق والهبوط - الرفرفة والثقلة - الإشراق والانطفاء، وأميالها من سمات الاختلاف والتغير والنقصان والملل والكللل، لا تجد شيئاً من ذلك في القرآن، وفيه من صريح الحق، والبعا والبد عن الكذب والخيال، ما يناحر مظاهر الفصاحة والبلاغة المرسومة!

تسم من مذه العبارات ملتقطات من كتاب اللين والإسلام للاجمام محمد حسين آل كاشف

فالفصاحة ركنها في وصف خيالات بعيدة عن الواقع تجاوب الآمال الشـاسعة، والقرآن كله حق وبيان الواقع! ومع ذلك فإنه في أعلى تمـم الفصاحة!

ومن عواملها الكذب، فأي شاعر تركه إلى الصدق نزل شـلـئره كما كما نزل
 الكلام - ولا سيما الطويل المتجول في مختلف الحيا بعض دون بعض، والقرآن كله في قمة الفصاحة! ومن طبيعة الككلام مهما كان فصيحاً آنه يبلى على التكرار وار والترداده والقرآن لا يُلى على ترداده، بل يزهر ويبهر أكثر وأكثر . ومنها وحتى في الأشعار مختصة ببعض المجالات دون أخرى، والقرآن زاهر في كافة المجالات!
 والوعود الفارغة، والقرآن مقتصر على إيجاب عبادات اتر وت وتحريم حرمات والحث على ترك مشتهيات، وأسر أهواء، وسلب حريات، وهو مع ذلك في أرفع قمم الفصاحة والنضارة. فالتعبير القرآني من ناحية الأداء وطرائقه الفنية وحتى في موسيقاه، إنه
 مبالغ الأدب في التعبير، فهي طريقة خاصية بالقرآن نفسه، لا لا تضاهيها واليا وحتى
 صيغة معجزة خالدة ولكي تتم حجته فيه، ويطمّ ربوبية العبارة والتعبير على مرّ الدهور.

فمن ذا الذي يجرؤ على محاولة أو خيالها واحتيالها لمعارضة القرآنن، وحتى في هذه الناحية التعبيرية، اللهم إلّا من سامح عن عقله، وغره غروره

وفضح نفسه كمسيلمة الكذاب حيث عارض سورة الفيل : بتقوّله الـخواء الخيلاء: (االفيل ما الفيل وما أدرالك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل"

 رب الأكوان. الملك الديان. لك الـعبادة وبك المستعان. اهـدنا صراط
 الفضاحة والاختجاج! بديل الفصاحة أو الاختلاج

وإن لأسلوب القرآن ميزته الإلهية الخاصهة تمتاز آياته عن غيرها في أي كلام، وحتى أفصح من نطق بالضـاد النبي محمد حيث يظهر ويزهو كالشمس في رايعة النهار.

وما تصدى لمعارضته لفظياً - منذ نزوله حتى الآن - إلّا مأفون الرأي مايق العقل وإن تعجب فعجب من خطيب مصقع وفارس لا يقمع، لمـا تصدى للقرآن أفحم وتبلد، وأبكم وتلدّد .

فهذا مسيلمة وسجاح وأضرابهم من الأولين والمتنبي والمعري وأمثالهم من الآخرين، كل بزعمه أتى بآيات تضسك منها الثكـلاء وتبكي حروف الهجاء.

فيا من فجرّوا اليوم من العربية جداول وأنهاراً، وجلوا من خرائدها تيبات وأبكاراً، وأجروا المحيط بأقرب الموارد من قاموس لغاتها، وجاؤوا بالوسيط والبسيط في مجمع البحرين من حريري مقاماتها، تعالوا تعالوا بمن يساندكم متسابقين فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الها إن كتتم صـادقين
القرآن في أقل تحدياته يتحدى بسورة وآية تشملها فيما تشمل رأَنْ يَّتُقْا






$!^{(r)}$
يا من يخلد بخلده معارضة القرآن مهما كدحت وسعيت وأتعبت نفسك



آية من القرآن إن كانت في رسالة كانت عينها، أم في خطبة كانت


أو حافتها كلامُ نبيّ!






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراء، الآية: M. } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآَية: ع ع }
\end{aligned}
$$


سورة الأنعام، الآية: 91.

فهي برمتها كبعض آية جملة مستقلة، تم قل - يلعبون - مستقلة، وبلا ("يلعبون" ودون (في خوضهـم") ودون پ"م ذرهـم" كلها مستقلة، استقلالات خمس في آية! إن خمممتها إلى أخواتها سطعت وإن إن أفردتها لذاتها برعت وشعّت! متجلية ببهجة القدرة، متحلية بخالص العزة، تجمع السلاسة إلى الى الرصانة، والسلامة إلى المتانة، ولا تحسبنها آية أو آيات عدة، فإنها كلها أو جلّها لو فتحت النظر وأجليت البصر، ففيها من خمس وما زاد، إلى عشر
 r - الحكيم، ع ع - غافر الذنب، 0 V -

واحدة عنوانآ لخطبة، ومدارآ للبحث كراساً ذا الطّول بقصر أم طُول! تم ترى القرآن في أعلى قمم الفصاحة والبلاغة لا في حقل واحل، رغم أحوال البلغاء المختلفة غير المولفة، فامروُ القيس بليغ إذا ركب، والِّا والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وزهيراً إذا رغب! والقرآن بليغ حيثما كان! الما أيها المدعي معارضة الفصاحة القرآنية أو بلاغته، النين عارضوا الوا القرآن وهم يعيشون وحيه كانوا 'أسعد منك في البـلاغة، وأروى في الـعربية زنداً

 ونكس أعلامهم، وكسر أصنامهم، وفعل بهم الأفاعيل وجاءمـم بالأهاويل،
 معلقاتهم، وافتضح من عارضه لـحد أنكرها وحمّلها على غيره .

㢄
(1)

فالتدبر في مجموعة هو جعل بعضه دَبر بعض بُغية إنتاج معانٍ جمعية وجامعة إضافة إلى مفردات، فالتدبر في القرآن حقه باستنطاق بعضهـ بيعض وتدليل بعضه على بعض يسفر عن كمال التلاؤم الونام بين آياته البينات دون أي"ّ اختلاف، لا في آياته مع بعض، ولا ولا فيه مع الواقع، ولا متطلبات الفـلا
 الجهنمية مغلقة على القرآن! حيث التعبير فيه منقطع النظير لا يتفاوت فصاحة وبلاغة ووزناً ولا معنى، رغـم تفـاوت الـحالات في نزوله نـجوماً سوراً

 في تناسق مطلق شامل كامل، في كافة المبجالات التي جالت فيها، وكا وكافة

الحقول التي قالت كلمتها فيها .
فظاهرة عدم الاختلاف، والثبات، مي الطابع الإلهية لكلامه المجيد،

 باستمرار، لزام الكائنات غير الإلهية مهما كانت في قمم الكمال كأنبياء اله! فالاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال، من باطل إلى صسحيح وإلى أصح من مستوى إلى مستوى، ولا سيّما في ردح طائل من الزمن، هنا هنا الاختلاف هو لزام الكائن غير الإلهي أياً كان، حيث لا يحيطون بكل شي
(1) سورة النساء، الآية: AY.

علماً، وهو بكل شيء محيط، فترى من عباقرة الفكر في مختلف الحقول العلمية من يؤلفون كتباً علمية طوال زمن، فيها اختلافات حسب الدا والبيئات التي يعيشونها، والتجربيات والتفكيرات المتواصلة التي يعملونها،
 ولكـنـما القـرآن الـنازل طوال نـلاث وعشُرين سـنة في تضـاد الـهالات

 الكثير، وليس في القرآن أي اختلاف، من كثير ولا قليل .
لا اختلافاً في فصاحة العبارة وبلاغة التعبير، فإن آية منسقة على نسق
 الحقول، مما تراه واضحاً عند ما تتدبر أعمال أديب أو مفكر أو فنان أو أو سياسي أو اقتصادي أو اخلاقي أو اجتماعي أو عسكري أو أيّآ كان. ولكنما القرآن مع ما يحمل من منهج التنظيم للنشاط الإنساني فرادى ومجتمعات، بشتى الملابسات التي تطرأ في الحياة، ومنهج التقويم للإدراك البشري ومنهج التنسيق بين الإنسان جملة وتفصيلا فيلا في جميع أجياله ومستوياته وأحواله وبين هذا الكون الذي ويا يعيش فيه، نم بين بين دنياه وأخراه ونم ونم ... تجد فيها كلها تلاؤماً ووئاماً تاماً دون أيّ اختلاف.





* ${ }^{(r)}$
سورة الإسراء، الآية: الآية: Ar. مو.

إن القرآن منهج حياة، متوفرة فيه نواميس البشرية في كافة أحوالهـا وأطوارها يعالج النفس المفردة، والأفراد المتشابكة، والمجتمععات الشائرائكة المتعاركة، كل ذلك بالقوانين الملائمة للفطرة، والواقع، ومتطلبات الحياة

 الاحتمالات، ولا حالة من الـحالات الكثيرة المتشـابكة، لأن مشرّع هذه القوانين هو خالق الفِطِر والكائنات. وأما النظم غير الإلهية فهي على قصورها الذاتي، متأثرة بملابسات
 وتخترق مشكلة اجتماعية أم فردية أخرى. ومهما ادعى المدعون أن في القرآن تناقضات واختلافات فهي تظهر بعد

 والمناقضـات، مـما تؤكد أن التوراة والإنجيل الحاليين تأنرا بكثير من

الذخافات والأساطير(1)
فمن المستحيل عقلياً وواقعياً كون القرآن من عند غير الله، وطابع الربانية ظاهر في مظاهر عدم الاختلاف فيه : آياته مع بعض لفظياً ومعنوياً، ومع الواقع الكوني والتطلّب الفطري والعقلي والفكري، ومع اللحاجيات
 (1) يقول المسيحي الفاضل (يا ركزه: : إن في الكتب المقدسة ثلائين ألف غلط، والقسيس (ميل،


 المقارنات العلمية والكتابية بين الكتب السماوية.
 وبصـمات ربوبية، مكتوبة بقلم الوحي الأعلى، خارجة عن وصـمات غير


## + - بعلم الغيب ومطلق العلم:

نجد بطيّات كثير من آياته البينات تحديات بعلم الغيب، ومطلق العلم، الللذين لا يحصلان بالوسائل غير الإلهية، اللهم إلّا بالوحي.





 ولم يصل العلم - الغازي للفضاء - حتى الآن إلى التأكد من وجود جوّ الآ للحياة أو نباتات في بعض الكرات، فضلاّ عن دواب هناك كما في الأرض!

 وسماتهم، كيف ونحن نجهل وجود أيّة حياة في الكرات.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: Yor. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: AY }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: } 09 . \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: } 9 \text {. } 9 \text {. }  \tag{0}\\
& \text { MQ سورة الشورى، الآية الآ }
\end{align*}
$$

ץ - إن عقلاء الأرض والسماوات - وعل" سائر دوابهما أيضاً - سوف
 الجمع وإن شمله فإنه الجمع بعد البث، فكما اله بثهما فيهما بعد خلقهما، البها كذلك هو جامعهما (إذا يشاءها: في مستقبل نجهله! - .
وهل المواكب العلمية الغازية للفضاء وصلت حتى الآن إلى زاوية من هذا المئلث الغيب البارع الذي تحمله آية واحدة من القرآن؟! وسوف تمر عليك المئات المئات من هذه الآيات العلمية، وقتية أو
 وصدق أنبائها واقعياً، كما وسائر الآيات تحمل الأوليين دوماً، كما وتحمل الثالثة لمن أمعن .

وأنا كطالب صـغير من طلاب علوم القرآن أتحلى جميع العالمين بما يتحدامهم القرآن أن يأتوا بحديث مئله، وإن في سورة أو آية كاملة الديلالةا أو أن يأتوا منه ما يعارض العقل والفطرة أو قانوناً علمياً ثابتاً أو أياً من الثابتات آفاقية أو أنفسية. . أرضية أو سماوية .

 ممن يجدّون السير في معارضته، ويتواكبون في مخالفته. لذلك تجد القرآن يعتبر نفسه المعجزة الوحيدة الخالدة الكافية، محلقاً على كافة صنوف المعجزات في كافة النبوات، فإنها كانت كلها وقتية عابرة، والقرآن زمنية شـاملة تبقى ما بقي الدهر، زا زاهرة مشرقة في رحاب تاب تقدم العقل
 ابن عباس : (إنّ للقرآن آيات متشابهات يفسرها الزات الزمنه!
سورة الإسراء، الآية: AM.

ويا لها من معجزة تمشي مع الزمن إماماً أمام العقل والعلم يقودهما اللى أعماق الغيب ليهدي أتباعه للتي هي أقوم!
 دوماً يوجههم بالقرآن لأنه أدل وأفضل مما أوتوا، وفيه الكفاية حجة للعقل والعلم دون الحس والبصر فقط، كما في الآيات المحسوسة من ذي قبل، التي تعودوا بها طوال الرسالات، تم فوجئوا بآية وحيدة منقطعة النظير هي




 وأكفى من شهادته في الآيات الحسية العابرة التي تحدّ بحدلود رسالاتها، ولكن هذه الرسالة الأخيرة لا حدَّ لها حتى يكتفى فيها بآيات محدودة .

ترى لو أن محمداً أوتي ما أوتي رسل الله من آيات وقتية مع رسالته
 معجزاته، وكما لا يمكن عقلياً الإيمان بالرسالات الماضية، لا على ضوء كتاباتها إذ معجزة فيها، ولا معجزاتها التي ماتت بموت أنبيائها، وغبرت بان الما قبروا، اللّهم إلّا بما يشهد القرآن المعجز بذاته، بآياته وييناته!

فعلى المرسل إليهم أن يطالبوا رسولهم بآية تدل، لا كما يهوون فـ وأولَِر


$$
\begin{align*}
& \text { or - 0. مورة العنكبوت، الآيات }  \tag{1}\\
& \text { سورة المؤمنون، الآية: V). } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 رِسكالَّلُمُ . . .



- ${ }^{\text {(r) }}$

فالآيات الدالة على النبوّات، منها آيات قد تكذَّب بتهمة السحر لأنها


 بآية عقلية علمية زمنية لا تقبل التكذيب إلّا ممن سامح عن عقله آو علمه.
(1) سورة الانعام، الآية: 1Y\&.

 سورة الإسراء، الآية: هو هو الائ


ومنها ما تذكر سبيا آخر في عدم نزول من مذه الآيات ومر فوضى اتباع الناس فيما يهوونه من آيات تم يكنبونها
تم وآيات تثبت نزول آيات النبوة على محمد

$$
\text { . }: 0 \varepsilon, 1 \varepsilon
$$


 لها ولا سيما التي كذب بها الأولون، والتي يهوونها ولا يصدقون.

فهل بالإمكان تكذيب آية القرآن ومعجزته وهي تعيش الطول التـأريخي
والعرض الجغر|في دون فناء وبلاء، فإنما تزداد على تقدم العلم نوراً وبهورآ! لذلك لا ترى لصاحب هذه الرسالة آيات مععجزات كمثل التي لرسل
 شذر كشق القمر والمـعراج، ولهما ما لهـما من ميزّات على سائر الآيات البصرية كما نفصلها في طيات آياتها
وإذا كانت سائر الآيات تدل على نبوات أصحابها وما السماء شهادات منفصلة عن تلكم النبوات، فآية القرآن شهادادة ذاتية عليا وحيها ونبوة نبيّها دون انفصال، إذاً فهي أدلّ وأقوى من سائر الآيات، دلالة ذاتية وخلوداً ضارباً في أعماق الزمن
فلم يكن المرسل إليهم في سائر النبوات يطالبون ألما إلّا تدليلاً لإببات نبواتهم، دلالة النظير على نظيره، حيث الوحي آلئ فير فير ملموسة فلتدل عليه آية نظيرة لها في كونها فعل الهس مهما كانت - ولا بد -

ولكنما القرآن آية هذه النبوة، وهي نفس الوحي النبوة، آية تقرأ وتسمع وتفهم، تدل بنفسها على آية الوحي النبوة، وعلى صدلى مدعيها، كما تتوسط




بعد النبوة النبوءَة().

$$
\begin{equation*}
\text { سورة يس، الآيات: } 1 \text { - ب. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 الرسالة كما نبحث عنها في آياتها ،ونبحث عن الوحي والنبوة والرسالة مفصلة ني مناسباتها

إذاً فالقول: إن المعجزات إنما هي للعوام الذين عقولهم في عيونهمّ دون الخخواص المميزين الحق عن الباطل، إنه هراء - حيث المعجزات إنما تثبت النبوات، لا الأحكام الرسالية التي ياتي بها رسل الها إذ لا صلة بينها



 فتراهها تعتبر هذه الآيات المعجزات آية واحدة لوحدة الدلالة والاتجاه،
 وسيلة لإببات نبوة المسيح، فما يقول - إذاً - عن اله حق لا مرية فيه، دون أن تثبت أحكاماً مسيحية، إذ لا صلة بينهما . تم آية القرآن القاطعة الخاللد، الذاتية، لا تكتفي بنفسها في إثبات ما

 مصحوبة ببر|هين تترى كما تناسبها وتثبتها بما لا فواق لها ، وكما تراها في طيات آياتها هنا في هالفرقانه!






 (1) . . .

 ولو كان صليهما - فقط - دخولها لعمّم الـشقي والأشقى دون اختصـياص بالأشقى!



وترى مـا هي الحجارة القرينة للناس الوقود الصّـلاء؟ علّها الأصنام

 الاأحجار، فعلّها هي وحجارة أخرى تصلع للصّاءلاء كأقوى الوقود وأبقاها

مثل (احجرة الكبريت)(0) م

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمراذ، الآيتان: •11، }
\end{aligned}
$$

 حديث طويل حول تفسير مذه الآيات اوتوردما وحطبها الناس والحسجاري الحار حجارة الكبريت

أشد الأشياء حرآ. . .
 أبي مريرة قال قال رسول الش هِ
 هنه

وتُرى إذا كان الناس من وَقود النار ومم بعلُ لم يدخلوما، فكيف إِّاً



وَوْودها يوم يدخلونها .



بشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وترى أليس عمل الصالحات مات من الإيمان أو لزامه فكيف يقابله؟ علّه لأن الإيمان في الأكثر ينحو منيل الانحى القلب ولا يستحق دخول الجنات إلاّا من أضاف عمل الإيمان إلى عقيدة الإيمان. تم الجنات هي البساتين الملمتفة الأشجار كسقف أخضا
 من أرض (1)، فالجنات مي مظلّات شجرية، توحي بجمعيتها أنها مقسّمة بين أهليها، لكل" جنة فللكل" جنات



 الجنة - فقط - أثباه هذه القلة القليلة!
(1) الدر المنور 1: تفجر من تحت جبال مسك.
 والش إنها لساثهة على وجه الأرض حانتاه خيام اللؤلو طينها المسك الاذذنر.

أم هي من التي رزقوها في الجنة قبل هذا الرزق؟ وپاكلّماله تشتمل مع سائر المرات المرة الأولى وليس قبلها جنة أو رزقها! .

عل" (من قبل" هي الأرزاق التي رزقوها في جنة البرزخ، أم هي الأعمال



أم إنها ما رزقوا من قبل في الدنيا مهما حرموا عنها فيها، فالدارمون هنا محرومون هنالك، والمؤمنون المحرومون مرزي

 محرومين عنها، فلما وجدوا هناك من كل" الثمرات فرحوا قائلين : ڭوهَنَا


وهم من هذا الميثلث من الرزق السـابق، يجدون له متشـابهاً: للذي رزقوه من قبل من حيث الشـاكلة لرزق الدنيا، وفي مرتبة أعلى عن جنة البرزخ، جزاء وفاقاً لما عملوها من صالحات وهنالك مزيد.

فرزق الجنة والدنيا لا يتشابهان إلّا في الاسم وفي أهل المنظر، وأما في نضرته وطعومته فـ الا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" وعل" (ضفي طعام العرس مئقال من ريح الجنة|"(r)

والرسول أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الهُ غالية، ألا إن سلعة الشه الجنة،
سورة الأهران، الكهف، الآية: : ؟ ع.


جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه|(1). هذا، كما ويجدون متشابهاً مع بعض، فثمار الجنة متشابهة الللذة والطراوة والنضارة، مهـا اختلفت ألواناً وطعوماً، فهذا الاختلاف وذلك التشابه مرغوبان حيث اختلاف الأككل دوماً والتشابه أحياناً وعدمه أخرى في الألوان والأشكال،،

 (r)

إن في هذا التشابه الظاهري والتنوع الواقعي بين أثمار الجنة والدنيا مفاجأة لطيفة من ناحية، واستئناس بالمألوف من أخرى، كدعابنة دائبة تكشف في كل مرة عن جديد وجديد، رزقوا أشباهها في أثباحها يوم الدنيا
وهم كانوا - على الأككر - محرومين عنها (r).






 الزعفران من يدخلها ينعم لا يـأس ويخلد لا يموت لا لا تبلى ينابه ولا يفنى شبابيا
 وفيه عن سعد بن أبي وقاص منه
 سورة الانعام، الآية: أ18)





وكما يجدون فيما يُرزقون تشابهاًا لما رزقوا من مـالحا ماتهات هي تمرات
 أنها مما قدمت أيديهم جزاء ومزيداً من فضل الها تعالى.


 الثـمرات غير المـحدودات ولا المححّدات، بمـختلف الألوان والشُهيّات

والطعومات.
 بجنب ما لهم من نمرات في جنات، وترى أن مناك للرجال أزواجاً وليس

 للنساء من آزواج كما للرجال مناك ازواج أج من الحور العين ومن أزواجهم
 إذا متن باكرات وإنما استحياء: عن ذكرى شهوة النساء وإحياء لعفافهن، وكما
=




 وسائر ضروب المكاره، ومتشابها أيضاً متفقات الالكوان مختلفات الطعوم.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزخرف، الآية: M) }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الانشقاق، الآية: } 9
\end{align*}
$$

 مسّوا من كرامتها .

للنساء المؤمنات ما للرجال المؤمنين من مشتهيات، وشهوة الجنس تحتل
القمة فلتكن لهن كما لهم سواء.
إنهن سوف يتزوجن هناك برجال كما يشتهين، برجالهن إن كانوا من أهل الجنـة أو بسواهـم إن متن بـاكرات، وهن أجمل وأطرى من الـهور العين، فلهن منازل عند أزواجهن فوقهن (r) وإن كن أقل عدداّ (ب)

المؤمنات أبكاراً وئيبات كما تشمل الحور العين.
و(امطهرة" تعني الطهارة بكل زواياها النسائية: مطهرات من الزنى ومن
 بَّنّ" (8) ومن أيّة مكروهة مرغوبةِ عنه فيهن مثّل مختلف الدماء، حيضاً أم
سورة الزخرف، الآية: VI. V.
 الجمل من الحور العين، وفي روضة الكافي منه العارفات، أقول راجع آيات قاصرات الطرن والثيرانيرات الحسان ومعصورات ني الخيام من


 الدنيا
 ليُلِل في اليوم إلى مائة عذراه.
 سورة الرحمن، الآية: 07.

سواه(1) كذلك ونكاحهن (ادحاماً دحاماً لا مني ولا منية|(٪) فلا يصحب أية قذارة أو صععوبة أو خلافات أو حسـادات: المطهرات من أنواع الأقذار والمكاره، مطهرات من الحيض والنفاس، لا ولاّجات ولا خراجات ولا دخّالات ولا ختّالات ولا متغايرات ولا لأزواجهن فركات ولا صشخابات

ولا غيّابات ولا فحّاشات ومن كلّ العيوب والمكاره بريات|"(r)





قد توحي الآية نفسها أن الله تعالى ضرب مئلاّ قبلها ببعوضة أو ما فوقها
 المثل قبلها وإنما جاء الجواب؟

أقول: هذه الآية مع ما تحمل من مثل البعوضة، فيها الإجابة عما ربما (1) اللدر المتنور 1: ^r - أخرج الحاكم وابن مردويه وصسحه عن البي سعيد الخدري عن


 الجنت؟؟ فقال: دحاماًا . . . وفي أيضاً أنه سالد هِ تنقطع دحها دحهاً . ( سورة الأنبياء، الآية: 1.Y (0) بحثنا عن موتع الخلود في الجنة والنار وحلوده في الجزء الثلاثين عند البعض من آياته


قيل عن الأمثال السالفة(1) أو يقال، بأن ضربس المثل بصغير أو كبير إنما هو
 خلق الله، وله ألن يمئل بما يشاه، حيث الـعبرة في الـمئل ليست في الحصجم والكمّ، وإنما في الكيف والتدليل كأدوات للتنوير .

والبعوضة حشرة مضرة من فصيلة البعوضيات ورتبة ذوات الجناحين، تعيش صـغارها في المستنقعات، وتنقل بلدغتها شتى الجرنومات، فإذا الشا
 بأعضائها كالحياة في البعوضة فما فوقها في الصغر، بل وللبعوضة ما للفيلة وزيادة عضوين آخرين(٪)

نم ضرب المئل بالصغار ينبه كبار المتعنّين أنهم صغار صغغار بجنب الله




وهكذا تكون دوماً حال الأمثال التي يضربها الله، مواتية لما يهدفه من
حيث سبق المثل منا بالذي استرتد ناراً أو كصيب من السماء، كما سبق في العهد المكي



سورة الالاحزاب، الآية: كه.




 سورة الحج، الآية: سV.
 الـمؤمنة وجاه هذه الأمثال، فيما إذا كانت مريبة كبعوضـة فما فوقها في


 واستنكار، سؤال المقطوع الصلة عن الله المـحجوب عن نور الشا ومن لا




 حقّ وهدى.

 - كـما يقال: فسقت التمـرة: إذا خرجت عن قشرها، فالفاسقون هـم الخارجون عن قشر العبودية.
وترى الفاسقون كل الفاسقين هـم المضلَّلون بأمثال هذه الأمثال وكثيرٌ
هم مؤمنون فاسقون . . وقليل هـم الذين لا يفسقون؟ أقول: إنهم فاسقون خصوصن كما عرفهم الله بفسق مطلق لا مطلق
(Y) منا الوجهان مقبو لاذ حيث تتحملهما الآية لفظاً ومعنى ألن يهدي به كثيراً إما من كالامهم تتمة
 حلّ نهائي لسؤالهم.


وفي أخرى بالكفر ومرض القلب الشامل للمشركين وأمل الكتاب


إن ثـالوث الفساد هذا هو المـجال لذلك الضـلال: نقضاً لعهد الها
 من كلّ هدى خلالة ومن كلّ نور ظلمة.

ومثلث الفساد هذا يقطع بزواياها كل صلّة بالله وبعباد الله : نقضاً لعهد الله بعد ميياقه، من عهد توحيد العبودية فطرياً وعقليّا ، ومن تم رساليّاٌ ورسوليّاّ،


 عهد الله - أيّ عهد - من بعد ميثاقه بوناق العقل والفطرة ووتاق النبوات، فالفاسقون: اللخارجون عن حدود العبودية هـم حياتهم نقض لـمواثيق اله -



(8) (8) . . .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 71 \text { (Y) سورة يس، الآيتان: • (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) ( }
\end{aligned}
$$

 وعملية، فردية وجماعية اماهيه، فإذا قطعت هذه الصِلات ونُقض عهِ
 الله، وإيصـال ما أمر الله في جناحي الرباطين: بينك وبين الله وبين عباد
 نقض لعهـد من عهود الله يسبب قطعاً لـما وصل اله وأمر به أن يوصل، فشريعة الله شريعة وصل المفاصـلات التي تفصل الانسانية عن صالح الحياة الاهِ ابتداء بوصل الحياة البيتية، إلى وصل الأرحام، إلى المـجتمـع الإلا الإسلامي



نم وقطع عهد اله، وفصل وصل اله يسبب كلّ فساد في أرض اله:

إذ خسروا رأس مـال الامتداء في متاجر الضـلاللة والهـدى، فاللمثل
الإلهي اللي من شأنه شفاء ورحمة لا يزيدهم إلّا خساراً ألا ولأن الفسوق دركات فالضـلالة الناتجة عنه أيضاً دركات طبقاً عن طبق فالفسوق المروق عن مطلق الطاعة ضـلال مطلق مطبق، والفسوق عن الطاعة المطلقة وهو مطلق الضـلال غير مطبق، فالحياد عن منهج الله ومـحادّة حكم اله والحداد عن حدود اله هو الفساد الشامل للنفوس والأحوالها التي تُردي في الأوحال، ومن نم فحق لهم أن يضلهم الله بما يطبع على قلوبهم فهم لا لا

(1) سورة آل عمران، الآية: •. .

سورة البقرة، الآية: 11 الآ



 ذباباً - عنكبوتاً - نحلاٌ : وهي على صنـا صغرها
 فما فوقها؟ وما الأمثال في القرآن إلاّا مظاهر نعيشها، تدليلاً على حقائق

نجهلها
ويا لـمثل البعوضة فما فوقها من ملابسات هـامة فيزيولوجياً وحيوياً ودلالة على ما يُرام منها هدىئ ورحمة للمؤمنين وتذكرة للكافرين ووَمَمَا يُخِّلُ


فلا ضهلال في المثال، ولا من الله الذي يضربه لتقريب الحق، وإنما في


 في ختمه فلا رادّ لأمر الله .




تأبى عنها كالام الشا!



 كالنملة وما فوتها، أو في الكبر كالنحلة وما فوتها الانيا سورة الأمران، الآية: 114.

## كلام حول الضلال والهدى:

نرى عشرات من آيات اله البينات تنسب الإضلال إلى الله كما تنسب
 الإلهية، الحكيمة العادلة، لا تتعلق بإضـلال المهتدين، ولا الحائرين المتحرين عن الهدى، فلا نجد آية تحمل من إضلال الله من شيء إلاّا بالنسبة













$$
\begin{equation*}
\text { (7) سورة يونس، الآية: } 1 \text {. } \tag{7}
\end{equation*}
$$

سورة فاطر، الآية: A.
سورة الصف، الآية: 0 .
سورة إبراميم، الآية: MV.
مورة غافر، الآية: VE. Vع.
سورة غافر، الآية: عب.

تم وأخيراً أن يطبع على قلوبهم جزاء في الأولى بما كانوا يعملون:



(r)



وهكذا نرى أنّ الإضلال من الله لا يعني الدفع إلى الضـلال، ولا سيما



نم الإفعال كما تأتي لنقل الفعل من لازم الى متعدٍ، كذلك تأتي لمجرد


فاستمر على ضهاله!



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: } 100 . \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: VE. (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الأعراف، الآلية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة المنانقون، الآية: با }
\end{aligned}
$$

(V)
(^) كما يقال: سالثناكم نما أبخلناكم: فما وجدناكم بخلاء - أتيت أرض فالاذ فأممرتها: وجدتها عامرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) (9) سورة النساء، الآية: MA. } \\
& \text { (•) (1) سورة البقرة، الآية: •1. }
\end{aligned}
$$


(1)

فلا نجد في القرآن بأسره إضـلالاّ ظالماً إلهيّاً مسيراً للضـلال! فالناس
في مجال الهداية الإلهية على ضروب:
1 - منهم من يقبل الهلى إذ يعرفها فيصدقها، فيزيده الله هدى على

Y - ومنهم المستضسف الحائر الذي لا يـجد حيلة ولا يهتدي سبيلاً،
فأولئك قد يهديهم الله أو قد يعاملهم في الآخرة بالحسنى إذ كانوا قاصرين :

(r)

+     - ومنهـم من يعرف الحق ويعانده فهل على الله أن يـجبره على

 والهدى، نم لكلّ زيادة جزاء وفاقًاً .

فآيات الاختيار في قبول الضـلالة والهدى هي رأس الزاوية في مئلث الهلىى تثبت التخيير وتنفي التسيير، وتكملة البحث تترى في طيّات آيات الضهالة والهدى .
(1) سورة نوح، الآية: 7.
(Y) سورة مريم، الآية: VY (Y)


(0) سورة السجدة، الآلية: بآ.


سؤال استنكار وتقبيح بمن يكفرون باله، وهذه التنقلات المقصوودة من
 بحاجة إلى مطورّ ، فإذا كان مقصوداً حكيماً فليكن المطورّر قاصـداً حكيماً، وهكذا تطورات الموت والحياة منذ البدء حتى الختام. فمهما أنكر الكفار الحَياة بعد الموت، لم يهلِد لَهُمُ نكران الموت الأوّل

 الاستنكار هنا تشمل كافة المكلفين: ماديين ومشركين، وكتابيين وموحدين : الناكرين منهم ليوم اللدين! ولأن الخطاب هنا موجّه إلى الناس الأحياء، فليكن الموت الا

 أحياء بالروح النباتية، وبعضِ من الحيوانية، احتى أتى أتى دور الحياة الإنسانية
 تهيأ الجنين تلتبّل الروح الإنساني وكما توحيه (فـه حيث تلمح بعدم الفصل .






$$
\text { (1) سورة فافر، الآية: } 1 \text {. }
$$

الموت الأوّل كما هنا، فالإحياء الثاني هو عن الموت الثاني نتيجة الإماتة
 الأولى والأخرى، وهي الحياة البرزخية، فكما الإماتة الأولى إلفناءٌ للحياة

الأخرى .

وهذا اعتراف من جماعة أمل النار بإماتتين وإحياءين وهم في النار،

 بعدها وكما لا موت بعد الموتة الأولى! واعتراف ألما أهل النار ومهم في النار،
 لا يجتمعان والقرآن بيان دون إجمال أو تقرير لضلال! والترتيب الواقعي بين الإماتتين والإحياءين، إحياء عن الموت الأوّل، تم إماتة عنها، نم إماتة عن حياة تعيش هذه الإماتن الاتة ، فإحياء إلى الحياة الأخرى، فلولا الحياة البرزخية لم تكن هناك إماتة ثانية.
فحالة الحياة البرزخية هي موت عن الحياة الدنيا - وليست موتاً مطلقاً - بل هي حياة مّا - تقبل الإماتة تم الإحياء للحياة الأخرى. تم وعلّه لا! حيث الحياة البرزخية لا تحتاج إلى إحياء، فإنها حاصلة
 البرزخي، فلا تعني الإماتة عن الحياة الدنيا إلاّا انفصـال الروح بيد اليدنه الميثالي


لذلك لا تجد مصارحة قرآنية بإحياء برزخي، وإنما الحياة والحياة فقط
دونما إحياء!
تم إنّ الرجوع إلى الهل بعد الإحياء الثاني لا يخص الحياة الأخرى بعد الموت حتى يخص هذا الإحياء بما بين الأولى والأخرى، بل هو يعمّها وما

 والبعث هما في البرزخ؟! وليس فيه إلاّلا استمرار الحياة الدنيا . مهما نجد آيات أخرى هنا تعني من الرجوع إلى الله الحياة الأخرى، ولكنه بعد هاتين ليس إلّا ما يعم الحياة الأخرى والانتقال إلى حياة الدحساب،
 واستعمال العام وقصد الخاص دون دليل، خارجّ عن مذهب الفصاحة فضلا عن القرآن البالغ أعلى القمم فيها .
 تدلنا دلالة رابعة أنها الحياة الأخروية النائية عن الموت كئيرأ، لا اللحياة البرزخية التي لا تنفصل عن الموت.

فعلى ضوء هذه الدلالة المربعة، نتقل من: علّه نعم أو لا، إلى التأكدّ من عدم دلالة الآية على حياة برزخية، فهل إذاً تدل على نفيها؟ لـمكان :
 إلّا الموت؟

في الحق أنه لا دلالة على نفيها كما لا تدل على إثباتها، حيث الحياة

$$
\text { (Y) سورة الأنعام، الآلية: } 1 \text { (1) }
$$

البرزخية موت بالنسبة للحياة الأخرى - كما الحياة الدنيا موت بالنسبة لها فكما يصح الإحياء عن الموت المطلق الذي لا حياة فيه - وهنا نفيّ للبرزخ - كذلك يصح عن الموت النسبي : - البرزخي - وهو أحع من الحياة الدنيا - وهنا إثباتٌ للبرزخ:

فعلى ضوء الآية الأخرى:


 هي أرقى، إحياء عن الحياة البرزخية التي هي موت الـي وجاحن الاه الأخرى، أو إحياء بعد الإماتة عن الحياة البرزخية - وهو أحق وأحرى - وكما تدل الآية
 الثدانية إماتة عن حياة أخرى إلى الحياة الأخرى، فلولا ألنّ هنـاك حياة
 فالفرق بين الآيتين ألّ آيتنا لا تحمل إلّا إماتة واحدة، وموتأ قبل الحياة
 ثلاث: موت قبل الحياة الأولى دون إماتة وهو الموت المات المطلق، وموت بالإماتة عن الحياة الأولى، وموتٌ بالإماتة عن الحياة البرزخية. تُم: حياة بعد الـموت الأوّل، وحياة بعد الإماتة عنها، وحياة بعد
 تتكفل إلّا بيان الحياة الأخرى، إذ تواجه الناكرين لها، لا البا البرزخية التي الاني على هامشها، تثبت بعد ما تثبت هي الأخرى.

فقيلة الناكرين للحياة البرزخية إن آيتنا تنكرها كما الآية الأخرى - وهي مئلها - لا تتبتها، حيث تشملان الموتتين والحياتين، إنها قولة فارغة هراءه حيث البون بيّن بينهما، وأنها موت وإماتة دون الأخرى : إماتتين، دلالة قاطعة هنا عليها، وسكوت هناك عنها! فالقرآن يثبت الحياة البرزخية في قرابة عشرين آية نبحث عنها في طياتها، دون تصريح أو تلويح بإحياء فيها فإنها استمرارية للحياة الأولى الوا انفصال البدن عنها طالما يصرح في مئات الآيات بالإحياعين دنيا وأخرى،
 فالإماتة الثانية عماذا؟! هذا ولأن الإماتة الثانية لا تزعج الصالحين لا يأتون في الأخرى بذكرها
 استثناء منقطع يعني أن لا موت في الآخرة، اللّهـم إلاّلا الـموتة الأولى في الأولى، فلولا الموتة الثانية لم تكن لصيغة الأولى من معنى. وأما الكفار فتهّهـم الموتة الثانية وأكثر من الأولى، فإنها تنقلهم إلى دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار، ولنلك يصرحون بها دون المؤمنين، وفي تصريحة يوم الدين حجة عليهم، وحجة للمؤمنين يوم الدنيا تدليلاً على حياة برزخية بين الحياتين
 لسائر الناس، لا اللذين لهم حياة تانية وإماته أُخرى في الحياة الدنيا :


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الصافات، الآيتان: 0A، 09 (1) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلية: YoQ. }
\end{aligned}
$$



 تدليلاً حسيّاً على أن وعد اله حق!

وترى كيف تحتج آيتنا على منكري المبدأ والوحي بنكران المعاد؟ لانهها


 الملكة، فكما يصدق على من مات عن حياة، كذلك الموت البدائي الذي



نم الرجوع إلى الله له درجات يتدرجها الراجعون، ابتداء: من الموت في حياة برزخية فيها نواب وعقاب مؤقت نظرة الأخرى، نم الحيا الحياة الأخرى، نم الما





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: Y\& } \\
& \text { 07، (Y) } \\
& \text { ver (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سررة الروم، الآية: 11 } \\
& \text { (7) (7) سورة الالنعام، الآية: } 7 \text { (7. }
\end{aligned}
$$

الحساب، ومن نم لا نجد تصريحة في الرجوع الثاني فحسب اللّهم الّالّا
 حيث الإنباء بما عملوا بعد الرجوع إلى الش هو رجوع الحساب بعد رجوع
 وترى أن الرجوع الثالث بعيد عن الثاني ولذلك يعطف عليه بتفريع






عندنا
وهكذا نرى في آية تصيرة واحدة تُفتح سجلّة الحياة كلها نم تُزوى وتُطوى معروضة في ومضة لقبضة الباري جل" وعلا ، ينشرها مـا من مــمدة

 الموت والجياة، مذكّرة للمغفلين الناكرين لقاعدة الحياة!

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النور، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة ق، الآية: بالا } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { العشرة الأخرى هي : } \\
& \text {.r :r)-1•A: Y-V:rq-10 }
\end{aligned}
$$

 [يونس : •

نم ينتقل بنا إلى جوٌ أوسع من هذه الحياة، في نعم وامضة رغم غامضة
الحياة:


هنا يرتفع بنا ربُّنا من حمأة هذه الأرض وحياتها المغمورة المحصصورة
 بأفكارنا ومحاولاتنا وتصرفاتنا إلى عليّات الكونان، ولنعا
 مخلوقة لنا، مستعبداً لها لصالحنا دون أن نعبد الآلة ونعشو عن ذكر خالق
 المنطمسين عن غاياتها، المـحقّرين دور الإنسان فيها، فكرامة الإنسان وسيادته واستعلاؤه على الكون لغاية معرفة الله، والحياة مع الله، وطاعة الله، هي القيم القمة من وراء هذه الآيات.
 الناس - غكَكُمه كأصل ولسائر الخلق وحتى الجان كفرع.




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النمل، الآية: •7. } \\
& \text { (Y) سورة الرحمن، الآلآي: 1 (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: } \\
& \text { (£) سورة الأنعام، الآية: }
\end{aligned}
$$





- بِسَاطَا ${ }^{\text {(0) }}$

فهل إن خلق الأرض وما فيها، وجعلها مهداً وفراثـاً ومهاداً وذلولاً
 حياة أرضية ومستفيدة من السماء، هي هي كلها فقط (پللناس"؟ هذا النسل الأخير؟

فكيف إذاً يهـمل سائر من يستفيدون من الأرض ويفيدون، ومنذ أن تهيأت الأرض للسكنى؟ فبناء وأثاث للناس هذا الناس، يخلق قبل خلقه
بملايين السنين؟

لا يمنع الخطاب أن يستغرق كلَّ الناس طوال الحياة الأرضية الصالحة لحياة الناس، إيحاء بأن هالناس" ليس فقط هذا النسل الحاضر البادئ من
 عقلياتها وسائر درجاتها كما يلوح لنا من آية الاستخلاف.

وبما أن هألناس" بين مختلف الخليقة الأرضية هـم الأساس القمة في الخلق كلذاك يختص بهم الخططاب تشريفاً، وعلى هامشه الجن وسائر الخخلق

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يونس، الآية: 7V } \\
& \text { (Y) سورة طه، الآية: (Y) } \\
& \text {.va : سورة فافر، الآلآية (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة نوح، الآية: } 19 .
\end{aligned}
$$

وكما قد يختص بنا الخطاب تشريفاً لنا على سائر الناس، حيث يواكبنا
 حتى القيامة الكبرى.
 الخطاب حتى القيامة - فإن هذا الخطاب - وكثير مثله - يوّجه على غرار القضايا الحقيقية، الشاملة للناس أيّآ كانوا وأيّان.
 جميعاّ، فهو في ازدواجية الجمع، فكما الأرض بما فيها جميعاً خلق لكمب، كذلك هي لكم جميعاً.

وها هـما قاعدتان فقهيتان من أعمّها وأهمّها في التشُريع الإسلامي : أهالة الإباحة في جميع الأشياء، وأمالة الاشتراك فيها فـا فـا


 فيها - إنها جميعاً خلقت لنا جميعاً .

وبما أن ولكُمه تفيد الانتفاع، فهنا الغاية من خلق الأرض وما فيها أن

 والانتفاعات، ولكنها تلميحة كتصريحة أن هذه التصرفات محلددة بحدود الحفاظ على المنافع الفردية والجماعية، الفردية التي لا تضر بالمجتتمع،

 فيما في الأرض هي مباحة مسموحة ما لم تناحر حرية الآخرين.

تم وأصـالة الاشتراك : الكمم جميعاً" فخلق الله ليس لناس خصوص أو أشخاص خصوص، وإنما „لكم جميعاً، أن تنتفعوا مما في الأرض جميعاً . فكما الها إله الناس جميعاً دون اختصاص بناس دون ناس كذلك، رزقه
 وأعمال، فلهم ما لهـم بما قدموا دونما اشترالك، ولهم ما للـجميع ما لـم انم يقدموا دونما اختصاص

إذاً فالأرض بمائها وهوائها وكلائها ومعادنها وغاباتها، بما فيها وما عليها

 والاقتصـاد الإسلامي اختصـاصي في وجهات الأعمال بحصـائلها،

 واشتراك عادل، دون الكلـمات والعبارات واللدعايات البراقة، الـجوفاء الخواء من الحقيقة، وإنما هو الحق كلُّه والحقيقة كلُّها . ولأن جميع ما في الأرض مخلوق لنا فلنا آن نتنفع منها باستخذلام العلم والعمل كدحاً في سبيل الانتفاع مما هبانا الله، ولنعبد الله على منّه وإحسانه ،
 هوامشهم ونحسب أننا نحسن صنعاً! . .
 الانتفاع مما في الأرض، دون ملكية لعين الأرض والأرضيات، فإنها ليست من سعي الإنسان ولا يملك الإنسان - أياً كان - إلّا ما سعى : وَآلَّن لَّتَِ

والوسطى والأخرى (r)
ولأن الأرض מلكم جميعاً"، تستفاد ضابطة أخرى أن استثمارها ليس فوضى تستغله أكلة الأرض حيث يحرم الآخرون وهم شركاؤهم فيها كلّ حسب حاجته وسعيه، ونصوص التحجير والإحياء والتعمير (r) لا تعنيا وليست وجاه نصوص الآيات لتعني - أنها من أسباب ملكية رقبة الألأرض،





 رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياهـا فهو أحق بها بها من الذليا (v)






(V)
 كلها لنا نمن إحى أرضاً من المسلمين فليعموها وليؤد خراجها إلى الإمام من أمل يبتي
 الحاديث أخرى تدلنا على انتقال الأولرية إلى من يعمرما بعد اللني يهملها كصهيهة معاوية =

فاشتراكية الأرض لها مرحلتان، أولى وهي قبل أن يسعى لها تحجيراً
 واحدة منها، حيث الأولوية تخرجها عن اشتها اوراكية الانتفاع، فإنه لـمن استمرها على حده، ولا تخرجها عن اشتراكية العين.

فإن تركها مستثمرها دون عذر أو حاجة كان لمن يحتاجها باستئمارها
 في الزائد عامل في الأرض ليس له إلّا أجرة المئل . فـذار حذار على أكلة الأرض، فليس كما يزعمون أنهم يملكون مدّ أعينهم من ارض الله كما تمدهم أموالهم وأعوانهم، وإنما لكلٍ نصيبيُ حسب
 والإحياء والتعمير، فلو حجّر دون إحياء، أو أحيا دون تعمير مغبة استغلالها في غلائها زالت عنه هذه الأولوية المسـموحة، وانـون انتقلت إلى من يستغلها لحاجته أو حاجيات الآخرين .

وهاتان الضـابطتان تسمحان لكل إنسان أن يستفيد من أرض الله التي
 الآخرين، فلا تبقى أرض مالحة معطلة، ولا عاطل عن استثمارهـا ولا عامل - فقط - لـمن يستثمرهما، قضية العدل والنصفة وإعطاء كل ذي حق حقه، حيث تقتسم الأولويات بين الساعين قدر الحاجيات، ثم هم في الزائد كعمال لأنفسهم وسوامم على سواء. = فإن مله فيها الصدة فين فإن كانت أرض لرج فإن الأرض شا ولمن ممرهاه، . أفلا يدل خروجها بخرابها عن ملكه على أنه لم يملكها حين الحياها؟!

ومن حصـائل هـذا البححث أن الأرض - أيّة أرض - لا تُملك وإنـما تُملك منافعها المحللة لمن أحياها، دون رقبتها إذ ليست مما سعاه محييها،
 فيما يحصل بالسعي، وتحسره عما سواه، وليست الأرض سعياً لأحد إلّا

الله، اللّهم إلّا منافعها لمن يحيها ونا
فإن قلت: الأموال الموروئة أو المهداة والتي تُنفق في حلها هذه أيضاً ليست مما سعى لها من يرنونها أو يُهدى ويُنفق لهم الْم قلنا : أجل، ولكن كونها لسعاتها يسمح لهم أن يورنوها وينفقوها لمن يشاؤون فيملكها غير سعاتها بما مّلكوها إياهم، قضية الملكية المطلقة لهمّ، فالمـال - أي مال - إنما يُملك بالسعي أو التمليك، وليست الأرض من سعي محييها، ولا يملكها أحد - حتى يملكهـا من يشاء - إلّا الله ولم الا يملّكها لناس خصوص وإنما شلكم جميعاًا".
. . . . . وترى أنّ خلق هذه الأرض بما فيها مقدم على خلق السماء؟ آقول: نعم
 ومنها الشـمس! ولا : فإنها خلقت مـع دخان السـماء أو بعده أم قبله: لا
 وزملاءما : الست الأخرى، وتار منها دخان هو المادة السماوية الأولى.
 أن خلق الأرض بما فيها هو قبل تسبيع السماء، وكانت السماء وقتثذ سماء،

مع الأرض أم قبلها؟ منا لا ندري، وتجد التفصيل الأصيل في (فصلتا" كما
نصلناه على ضوء الآيات الثلاث (1)
 ذلك سوّى السماء سبعاً وهي دخان لم تسوّ بعد سماء ولا وراء سماوات وات فللسماء مراحل ثلات: ا - الدخان، Y - السماء مبنية واحدة، ب - السماوات

السبع
واللائح من آية البقرة والآيات من فصلت أن الأرض خلقت برواسيها


وآيات النازعات تؤخر إخراج ماء الأرض ومرعاها ولا وإرساء جاء جبالها

 تسبيعها، فإنما تطوير غازها إلى سماءٌ واحدة هو أقل تقدير لبنائها : ؤَأَنْرُ


(r) ${ }^{(r)}$

بناها من أصلها الثاني صالدلدخانه المنبيق من المادة الأمٌ ٍماءه| (8). وترى أن هذا البناء الأول للسماء هو قبل تكملة الأرض أم بعدها؟
(.... (1)
[(1)
(Y) (Y) سورة نصلت، الآيتاذ: IY (Y)
(r)
(£) ياتي تفصيل البحث عن اماء، المادة الام في آتها في سورة مرد.

آيات (فصّلتال" تقدّمها على هذا البناء، وآيات النازعات تؤخرها عنها، فهل هنا تنازع بين فريقي الآيات؟
أقول: هنا تكملة للأرض في أدوارها الأربعة بخلق رواسيها وبركاتها وتقدير أقواتها هي كلها قبل بناء السماء سماء إذ هي دخان كما في آيات
(فصلت).
وهناك تكملة أخرى - بإرساء جبالها وإخراج مائها ومرعاها - هي بعد بناء السماء كما في النازعات، إذاً فلا تناحر بين الآيات. وحاصل الترتيب التكويني، 1 - خلق الأرض ببركاتها وأقواتها كامنة
 ليلها وإخراج ضساهاها، وإرساء جبالها المجعولة عليها فيها، ع - تسوية السماء سبعاً بعد هذا البناء



لبنائها، ثم تسبيع السماء بعد هذا البناء وتلكما التكملتين. أو قد تكون بناء السماء هي هي دخان السـماء، فقبلها آو معها خلق الأرض ببركاتها وأقواتها والجبال من فوقها، وبعدها دحو الأرض بليلها وضـحاها بإخراج مائها ومرعاها والجبال - من فوقها - أرساها في متنها إذاً فإتيان السماء لتسبيعها وإتيان الأرض للتكملة الثانية أما هيه؟(٪)
 تختلف حسب اختلاف مواردهـا، متعلية بأداة وسواهـا، فمنها الاعتدال






رغم أنها سماء.
ومعنى المساواة مضمّنة فيها في كافة أحوالها، فالاستواء إلى السماء هو إتمام تدبيره إلى السماء، على سواء في ذلك بين الأرض والسماء وجاه خلقه وتدبيره سواسية سواء، دون عييّ ولا لغوب.

ولماذا وڭفَّوَّنهُنَّهُ والسماء واحدة لا يرجع إليها ضمير جمع! وجمع

ا'قول: السماء واحدة قبل تسبيعها، ولكنها لمشارفتها إلى سبعها اعتبرت
 شَّْءٍ تَكِّهُ ولذلك فهو على كل شيء محيط وبكل شيء قدير . وطالما تنادي آيات من الذكر الحكيم - المستعرضة للخلق الكون - أن السماوات سبع، فقولة القائلين أنها بليارات حسب عديد الحبا الكرات، أو أو أنها الأجواء السبعة للممنظومة الشمسية، إنها قولة خاوية مُراء، فإن سـماوات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة القصص، الآية: عا. } \\
& \text { (Y) سورة الفتح، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة طه، الآية: 0 } 0 \text { ( } \\
& \text { (£) سورة المؤمنون، الآية: بـ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) سورة النحل، الآية: V7. }
\end{aligned}
$$

المفرِّطين هناك والمفرّطين هنا كلُّها مطويات كنقاط في السماء الأولى من

كما وأن توجيه خلق ما في الأرض بتقديره دون إيجاده رغم المصارحة

 التوجيه، وإنما علينا توجيه أفكارنا إلى مغازي آي الذكر الحكيم!.


نفصل البحث حول السماوات في الآيات من فصلت وسائر آياتها ، كل حسب دلالاتها .
 في الأرض مما ترى مؤخر عن خلق السماوات اللّبع بل اتفقوا عليه، إذا يجعل اللخلق في الآية بمعنى التقفير لا الإيجاد، أو بمعناه ويقلر الإرادة يعني أراد خلق ما فا في الأرض جميعاً، وكذلك الخلق والجعل في آيات فصلت!







آيات أربع تبين موقف هذا الإنسان - السامي - بعد سائر أنساله في الأرض، أن جعله الله خليفة في الأرض، بعدما خلق الأله له ما في الأرض كأنه

 صراطه الإنساني الى الله، فيحقق في نفسه خلافة الش، فلنُعِش ردحاً مع هذه

 فليكن الخليفة ربانياً، مثلاً أعلى للرب آية لربوبيته، لا مِئلاً ينوبه سبحانه سبحانه!
 آية يتيمة منقطعة النظير في تصريح الخلافة الأرضية لهذا الإنسان، مهـا تلمح لها وتلمع آيات أُخرى في إشارات . . يحق لنا أن نجدّ السير بهذه

اليتيمة بكل إمعان وإتقان، في كل" لفظة أو لمحة، ولكي نحصل منها على
معرفة منقطعة النظير -
 يناسبه، فليكن سراً بين الله ورسوله غير مذكور لنا، حيث الخطاب هـاب هنا له له
 لأن له الحظ الأعظم من هذه الخلافة، فهو الخليفة الأعظم والإمام الأقدم، ابن لآدم الأوّل صورةٌ وأبوه سيرة وسريرة! : وإني وإن كنتُ ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهدُ بأبوتي، كما وأعظم الأسماء التي علمها اله آدم هو الحقيقة المحمدية كما تأتي . . . .
 ف (ابشرأ من طين من صلصال من حمأ مسنونل"، هو الخليفة في الأرض مهما اختلف هذا الخلق عن ذلك الجعل حيث خلق بشر أ من طين تم جعل إنساناً

خليفة.
تم ترى وماذا تعني الخليفة عامة وماذا هنا؟ إنها من الخلف: أن يأتي كائن خلف آخر ينوبه في كونه أو كيانه أو صفاته وأفعاله، وكأنه هو بَعله،

 عنه كما هنا، أو ينقص أو يساوي كما في غيرها، على اشتراك ذلك الك المثلث $\overline{\text { (1) سورة ص، الآية: }}$
MA (Y) سورة الحجر، الآية: (Y)

من الخلفاء في المجانسة مع المستخلف عنه كوناً وكياناً قضية الخلافة في حقها وحاقّها .

فهل إن هذا الإنسان - إذاً - خليفة اله؟ أن يـخلف اله في ألوهيته في أرضهه، كأنه غائب عن الأرض، فالإنسان لها خلا خليفة ونـائب في الأرض؟
 الحكمم في الأرض كما في السماء، وليس الرسل إلّا مبلغين عن الهه، لا خلفاء أو وكلاء أو نواب عن الها فلماذا الخلافة في الأرض؟

ولو أنها اللخلافة الإلهية في الأرض لكانت المـلائكة المـخاطبون هنا

 ويسفكون؟! وهم أنوار عارفون، لا يتهمون الرب فيما يخفى، فكيف فيا فيما

 ذا ، لا أنه يخلف اله وسبحان الله أن يخلفه إنسانٌ أم مَن ذا . لا نجد تصريحة ولا إشارة قرآنية على خلافة الله هذه، اللّهم إلّا أن
 الله ومعاذ الله، وإنما الذي نصبه الله نائباً يخلف مئيله في منصبه، نبوة أو


(1) سورة الزخرن، الآية: عـ.
 (Y) سورة ص، الآية: (Y) (६) (£) سورة الأنعام، الآية: 170
 أجمعين عن ناس قبلهم، أو بعضهم عن بعض. فمن المستحيل خلافة اله نفسه لأيّ من العالمين وحتى الحقيقة
 لا يخلف اله في آيّ من شـؤون الألوهية والربوبية حتى ولا ولا في بلاغ



فإذاً لا يكون أفضل المرسلين وأوّل العابدين وكيلاً لرب العالمين فهل
 بذريته كلهم خلفاء اله؟ وليس أصفياءمم وكلائه!

أم أنه خليفة المـلائكة حتى يستجيش مشاعرهم وضـمـائرهم لحـّ الاستفهام كأنه اعتراض : هُ أَبَقْلُ ...


 دون تقصير، فلماذا الاستخلاف!

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النمل، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة آل عمران، الآية: 1YA. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة النساء، الآية: الآلاه: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

كما وأن المـلائكة لم يكونوا ولن - من سكنة الأرض حتى يـخلفهم


 الأرض مستحيل حتى تقوم السـاعة، فكيف يخلفهـم إنسان الأرض وفيم يخلفهم؟ أم فيما هم يؤمرون في السماء، عزلآلآ لهم عن مقاماتهم فهم عُزَّل؟ أم فيما يرسلون به إلى الأرض؟ أم ماذا؟! سبحانك اللّهم هذا بهتان عظيم! أو هم خليفة الجن، المفسدين في الأرض ومسفكين؟ وهم قد خلقوا


ولكنهم بعلُ لم ينقرضوال، أو لم يُبعدوا عن الأرض حتى يخلى يلفهـم فيها إنسان الأرض، نـم ولا نعرف خلافة للإنسـان عنهـم فيما لـهـم من حياة الأرض، فكيف يكون الإنسان إذاً خليفة عنهم في الأرض؟؟



 فليكن هو الخليفة الأصل تم فروعه الفروع، وأن وأْلِينَّةُ تعني - على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراء، الآية: } 90 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. سV : سورة الحجر، الآلآية (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الأمران، الآية: } 79 . \\
& \text { (7) سورة الأعراف، الآية: VE. }
\end{aligned}
$$

أكثُر تقدير - هذا النسل أجمـع: بأصله وفرعه، وعلى أقل تقدبر : آدم وزوجه، فلا بد هناك على أية حال من مستخلف عنه فبل هذا النسل . أم هم خليفة من سلفهم وانقرض من نسل أو أنسال ترابية عاقلة مكلفة أفسـدت في الأرض وسفكت الـدماء، فأهلكـهـم اله بأن قامـت قيامتهـا

وانقرضوا، فأبدلهم الله بهذا الإنسان وجعله خليفة عنهم؟ . .
وهكذا يبدو من آيتها هذه وسائر آياتها ورواياتها . .
فـ اما علم المـلائكة بقولهـم:
لولا أنهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء"(1) فهذه السابقة السيئة التي رأوها ممن سلف من الخليقة الأرضية هي التي استجاشتهم حتى سألوا، معترضين على الخليفة الأرضية: وأَبَعَلَ .. . تككراراً لـما سلف من إفسـاد وسفك، وما هي الحكمـة اللاّ مزيد الصـلاح

 هم كذلك يعلمون أنه لا يعصى الله فلم يكونوا ليسألوا حائرين ولا - لو أنهم خليفتهم أنفسهمه، إذ هم يعلمون من أنفسهم ما يعلمون من نزاهة وطهارة، فكيف كانوا إذاً يسألون؟
 خلاف ظهوره الذي مضيى مثلـه، من إفساد وسفك، فلم يقل (إنهـم لا يفسدون ولا يسفكونها حيث مـما معروفان متداولان في تـاريخ الإنسان،



مصاديقها وأفرادها، من مُئلِ عليا لا تصل أيدي ولا أفهام الملائكة إليها، وفيها جبرٌ كامل لمن يفسدون فيها ويسفكون الدماء من أفرادها .
 الخليفة أنه يعلّمهـم وهم تلاميذه، فضـلاّ عن الأسماء التي عُلِّم آدم وهم أشباح من الحقيقة المحمدية وسائر الخمسة!
فلأنهم خفيت عنهم حكمة المشيئة العليا في استخلاف هنه الخلئليفة، بما عرفوا ممن سبقها من إفساد وسفك وفتك، سألوا سؤالهمم، فأجابهم الشا بما يعلم من خير أكثري مع هذا الشر الجزئي!
هذه الجيوش من البراهين القرآنية نستجيشها لإثبات هذه الملحمة الغيبية

 عارضتها أخرى مـختلفات ومـختلقات، فالأصل هو كتاب الله مورداً ومآلاً،


فقد عاش قبل هذا الإنسان نسل أو أنسال ترابية عاقلة مكلفة(Y)
سورة الأمران، الآية: •IV .
 تكون من الانسال السابةة، دون أن نكذّب تاريخ مذا النسل .


 المعاصي وسفك اللماء والفساد في الأرض بغير الحير الحق عظم ذلك عليهم - إلى أن نال - -:


 لقد خلق الف الف عالم والف الفف آدم أنت ني آخر تلك العوالم وأولك الآدميين.

نعرفها، عرفتها الملائكة من ذي قبل فضـاقت بها ذرعاً ففرحت بانقراضها،

 نَعَلَمُونَهِ أن قد تكون أن هذه الـخليفة أعلى منكم في عبادة ربها، مهما كان فيها بيعض أنسالها فساد وسفك للدماء.

وترى أن سؤالها هذا يتنافى وعصـمتهم، أن اعترضموا على اله لماذا الخليفة؟ واغتروا بما عرضوا من تسبيحهم وتقديسهم؟ وقد كذبوا كما قال





يؤمروا؟
إن السؤال ليس نصاً ولا ظاهراً في الاعتراض، فإنما سألوا استيضاحاًا

 اللسوال : إن كان جعل الـخليفة للعبادة فنحن لها، وإن كان غير ذلك فبين
 كذب متعمد، فإنهم سألوا جاهلين كأن فيهم الكفاءة فلماذا هذه الخليفة؟ فقد كذبوا قاصرين لا مقصرين، وهكذا كذب يشمل العالمين أجمعين : أن

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنبياء، الآيتان: YY، YY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النحل، الآية: ب. } 0 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الضشحى، الآية: 11 . } 11 \tag{r}
\end{align*}
$$

يجهلوا كثيراً مما يعلمه رب العالمين، فمنهم من يبرزه بسؤال وسواه كهؤلاء الملائكة، ومنهم من لا يسأل كالرعيل الأعلى من النبين.

 الشر كله يختصر في الإفساد والسفك، والـخير كله في التسبيح بالحمد والتقديس لله، فليكن صحيحاً مصدّقاً عند الله إلّا في الآخرين، أن المعرفة هي القمة في الخير، التي تنتج تسبيحاً بالحمد وتقديساً أعلى وأحرى . فالإفساد في الأرض يشمل كلّ فساد فردي يفسد فاعله، وجماعيّ يفسد مجتمعه، نفسياً أم مادياً، ومن أظهره جمماً بينها سفك الداد الدماء فإنه جماع

الإفساد.
ولماذا تسبيح بالحمد وليس التسبيح وليس الحمد والتسبيح والحمد؟ أقول: لأن تسبيحه فقط دون حمد نفي بلا إببات، والنفي ذريعة الإنبات، والحمد دون تسبيح إنبات ناقص لأنه إنبات بحلدود الممعرفيات ووصف لـ
 رباط، حيث التسبيح ينفي والحمد لا يثبت ما يليق بساحته.
فأما التسبيح بحمده، فأن نحمده مسبحين منزهين لساحة قدسه عن إثباتياتنا المحلودة، وإنما : عالم = ليس يجهل. قادر = ليس يعجز •
موجود = ليس بمعدوم .. وهكذا في كافة صفاته الثبوتية، ألاّل نصفه في حدود أفكارنا بما نعرفه ونأنسه من صفات وإنباتات، وإنما نسبحه بحمده :
 تنحو منحى نفي كل ما عندنا وفي عالمنا وحلود تصوراتنا وإدراكاتنا عن

ساحة قدسه، فالصفات الثبوتية تؤوَّل الى السلبية من نوع آخر، فهو إذاً (اخارج عن الحدين حدّ الإبطال وحدّ التشبيهه لا منفيّ إطلاقاّا، ولا مثبت لـ لـ

شبيه، فما أجمله وأحلاه: آالتسبيح بالحمدلا!
 تقديساً لذاتك وصفاتك وتصرفاتك، وفي أنفسنا تعبداً لك وخشوعاً، وفي أفعالنا اتباعاً لك وبخوعاً.

ولكن ترى مل تكفي حياة التسبيح بحمد الله والتقديس لهُ لحدُّ نابت
 الثابت إذ تدوم دونما تقدّم.

نم وهل تكفي هذه دون معرفة لائقة بجناب قدسه؟ وفي هذه الخليفة الأرضية مَن مم فوقهم في هذه وتلك رغم أنهم سماويون؟
 عن سؤال الإفساد والسفك، ورعونة التسبيح بالحمد والتقديس، بما علم آدم

الأسماء كلها، وبما أنبأمم آدم الأسماء كلها :



 وها نحن مح الملائكة ننظر بعين البصيرة، ونسمع بأذن صاغية، ونعي بقلوب واعية في ومضات الاستشراف، ما هذا السر" الالكهي الذي اختصه الشا

بهله الخليفة الأرضية، التي تخضع لديها رسل السماء الملائكية، وهو بذلك يسلّمها مقاليد الخلافة الأخيرة اللسامية، وكرسي التعليم للملائكة؟!
 فهل الأسماء هنا هي - فقط - أسماء الأشخاص والأشياء؟ و"مـم"

 وليسوا بأفضل مـمن لا يعلمونها، ولو آن المـلائكة علّمتها كما علّم آدم

لكانت مئل آدم كما آدم آنبأهم بها بما أمر الها
فليس علم هـذه الأسماء مـما يتفاضل فيه، ولا أنه جناح من الا جنا
 والمملائكة يتلقونها دون وسائط، ولا يحتاجونها كما كالا يحتاجها الاجها الإنسان في الحاجيات الجماعية الأرضية!
أو أنها المسـميات، حيث الاسمم من الوسمب(1): العـلامة - الدلالة، ودلالات الأسماء اللفظية على المدلولات هي من أضعف الدلا الالاتلات، فأعلى منها دلالات الذوات واتلاتلاتعالا
 الأعلى من رجالات الله: بذواتهم وصفاتهم وتصرفاتهم وإرشاداتهم على الله





 وذكرما في مادة السمر غفلة عن تحقيق أصل الكلمة.

تم الذروة العليا منهم وهي الحقيقة المحمدية العظمى فإنها الآية الكبرى وأعظم أسمائه الحسنى بين الممكنـات، بـجنب ما للا من سائر الأسماء


فأحرى بهم هؤلاء آن تعنيهم الأسماء التي علّمها آدم كلها : أنهم آنبياء

ولكنما التعلّم لا يناسب الذوات، وإنما هو التعريف، نم ويبقى السؤال كيف يفضّل آدم على الملائكة لأن الله علّمه دونهم، تم كلّفه أن ينبئهم بها؟ في الحق إن الأسماء هنا مجمع الاسمين ألفاظاً وذوات، ولأن بداية المعرفة كانت بالنسبة للألفاظ صح التعليم، مهما انتهت الى معرفة الذنوات، وقد تبين هنا لهذه الخليفة فضيلتان اثنتان:

الأولى لآدم حيث عُلِّم الأسمـاء ألفاظاً وذوات تم لم ينبئ المـلائكة
 اللذوات، ولكنه قليل بجنبب ما عرّفه آدم من الذوات، تدليلاّ على آن
 لكيانهم بما خلق الله: أنه محدود بما حذّد اله، دون هلها دلها الخليفة التي منها



والثانية أن هؤلاء الذوات مي الأصيلة في هذه الخلافة، مهما كانت

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: •11. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعران، الآية: •11 الآلان } \tag{r}
\end{align*}
$$

لأشباههم في الصورة الإنسانية تخلّفات وترذّلات من إفساد وسفك دماء، فإن مؤلاء الأشباح لا تشبه أثبامها في المعنى مهما شابهتها في الصا الصور.







فالأسماء الذوات مي المعروضة منا على ملائكة السماوات، :
 الملائكةه حيث العرض لمنظر من الأشباح، لا حقائقها كلها - لأن هؤلاء

 والمرسلين: حقائق عاقلة محجوبة تحت حجاب الغيب: غيب السماوات والأرض، كشف الش لآدم منها أسماء وذواتِ، وأنبا المـلائكة بأسمائها بآدم، ولكن ترى: إنباء الأسماء فقط دون أي كشف عن عن حقائقها؟ إذاً فكيف عرفت الملائكة فضلَهمه، وعرفت فضل آدم بما عُلِّمهم دونهم! - فليكن في عرض هؤلاء الذوات على الملائكة، وإنبائهم بأسمائهم ليكن في هذا الإنباء وذلك العرض تعريف مّا بالذوات الـات، يكفي لهم إقناعاًا :
 بجنابهم وعلماً بذواتهم كما يحق . فهنا تعليم وعرض وإنباء خُص آدم بتعليم الأسماء والذوات، ومو فوق

العرض والإنباء، حيث خُصَّ بهما الملائكة، فقد أنبأت بأسمائها بعد ما عرضت عليهم ذواتها، إلّا أن هذا الإنباء والعرض ما عُلِّمها الملائكة قدر ما علّم آدم بالتعليم!

فَعَرَهها أن عرّفهم شبحاً من أثباحهـم يستشرفونها من بُعد ولمّا، وقد كان العرض بحيث تُستعرض منه أسماء المعروضين لـمن يؤهل، وإلّا لم

 نَلْمَوْنَهُ : إنهم أعلى منكمم محتداً وفي التسبيح والتقديس، دون إحاطة على هذه الحقائق النورانية التي تخطف الأبصار، فلا تبصر منها إلاّلا بحدود
 إمكانية المـلائكة، وكما أن تعليم الأسماء عرّف آدم آدم الذوات وات والأسماء قدر إمكانيته فوقهم، لحدّ أصبح يُنبئهم بأسمائهم!

 هما النبوة بعد إذ تاب عما عصى
 شهود، ولكنما العرض والإنباء لهما دور الإقناع بشهود، حتى أتى موقع



فقد عجزت الملائكة من استنباء أسماء هؤلاء بعد عرضهـم عليهمَ،

وكان الـعرض بـحيث ينبيي، وعجزت أن تعرف حقائق هؤلاء الذذوات الـمقدسة: الـخلفاء، وكان الإنباء بـعد الـعرض مما يعرَّف، وقد
 ميزانيته عليهم (1)، وعلى أفضلية هؤلاء الخلفاء كذلك.
وبطبيعة الحال حصلتت لهم أثباح من المعرفة بهذه الذوات الـات حسب
 فقد بهروا وتحيروا منها، واستدلوا بما بـا عرفوا مما دوا دونها على تلكمم القمة العليا (Y) وتعبدت لهم الطريق لكي يسجدوا لآدم كما أمروا!
...
 في سؤالكم وأَبَعْعَل فِيَاهِهُ

 آدم، فتعرفون من هم، فأين هم وأين أنتم؟!
 تَكْثُونُنَه : وقد كتمه الله عنا إلّا ما بينه عن إبليس.

فقد اعجزت الملائكة على قربهم من كرسي كرامته وطول ولههم إليه
في معاني الأخبار وكمال الدين وتمام النعمة وعن الصادق إي



 عرضهم -: هرض محمداً وعلياً والأندة على الملانكة، أي هرض أشباحهم ومم أنوار في الاظظلة.

النبي
 والجمال والكمال والحسن والضياء والبهاء، حيث أغرقتني أنوارهم في في الحيرة. .

قلت: يا رب! من هؤلاء، فإذ أنا ناظر الى العرش أرى هذه الأسماء: بار تليطا = محمّد. إيليا = علي. طيطِه = فاطمة. شِبّر = حسن. شُبّبر =
(إني لِهَويوَه آنَا لبرين وَارَخ لا الشَّماى ولا آل ارعا ولاَ الهردس ولا الحَهِين ولا الشّمِس ولا السَّعر :".
الولامم لما خلقتك يا آدم ولا السماء ولا الأرض ولا الجا الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر".

(مللوني فإنه لا إله إلاّلا أنا ومحمد رسولي|"(1)

مذه البشارة ينقلها جليد الإسلام في كتاب أنسس الأهلام ج r r من النسخة السريانية من كتاب






 زادت خلا اتاته فقال آدم: اسمعبرا حتى أخبركم بمن مو أفضل خلق الش الش : لما خلقني اله ونفغ

 (راجع كتابنا : رسول الإسلام ني الكتب السماوية).








. . معركة مصيرية دائبة تنبق بين خليفة الخير : آدم، وبين خليقة وتعظيم جلال عزه وقربهم من غيب ملكوته أن يعلموا من أمره إلّا ما أعلمهم وهم ألمّ من ملكوت القدس بحيث مـم، ومن معرفته على ما فطرهم عليه أن قالوا : (1) (1)

فيا لهذا النسل الأخير الإنساني من مكرمات جعلته خير الأنسال الترابية - لا فحسب! فقد فضّلته على ملائكة السماء، فلا أفضل منه في تاريخ


سورة التين، الآية: ع .
 هذا القليل الذي يزامله في هذه القوامة الحسنى؟ لا ندري! تم اللهم إلّا أن لا يعرفوا كيانهم فيردون إلى أسفل سافلين، بعد مـا
 هذه الخليفة في معرض القياس على الملائكة، ولكي يعلموا أن هذه الخليفة الترابية البشر، المحخلوقة من تراب من حمإ مسنون، هي أعلى من ملائكة السماوات! ولكي يعلم الإنسان من هو، فليجدّ بالسير الى مئله العليا . نكات مستدركات حول هذه الآيات:

1

 الملائكة له قبل ذلك، فقد كفى إنباتآ لخلافته بذريته الأنبياء تعليمه الأسماء - ذاتيآ - وإنبائهم وعرضهم الأسماء حملاً لهؤ لاء الخلفاء. . . كِ Y - Y وَيَتْفِكُ ألْدِمَآَهُ فإنه مهـما حصل فهو أقل ممن مضى، وليس مـع ذلك ممن
 بأسمائها .

في هذا المسرح
(Y) سورة الحجر، الآية: YA (Y)

 ولأنفسكم، أم ماذا؟
W من يفسد فيها . . أو أن نعلم قبل أن نُعلَّم - :
ع بالتعليم الإلهي وحياً دونما محاولة منهم أو تحصيلا ولا
 استخدام مختلف الوسائل للحصول على علوم مهما قلت أو كثرت، ومهار الوا أخطأ فيها لو سلك غير سبلها.

فعلم الوحي في الملائكة والناس على سواء في عدم تكلف التحصيل، تم للإنسان علم زائد يحصل له بتحصيل، وهو ليس للملائكة دون وحي الِّلا جهلاً، ولكنه للإنسان علم بعد علم الوحي، مهما تورّط في مجاهيل .

 أفعالك كلِّا كما منا وإنّما نحن الخاطئون!
هنا يحسن بنا عرض نظير القصة من الأهل السرياني لكتاب إدريس
 بأجوائها وأرجائها ومحخلّفاتها ومعداتها الما منا من خلا تصريحاً أو تلميحاً وقد صرح بها في مواضيع سبعة(1) هذه منها :








 العصيان إذ كان يكتم كفره .

وترى متى قال للملائكة اسجدوا لآدم؟ وكيف أمروا أن يسجدوا لآدم؟
 الملائكة فكيف أبى واستكبر، فهل عما لم يُؤم؟؟!


 الأسماء كلها لتكون السجدة أمكن وأمتن، أو تكون قبله لتكون المححنة أتم، ولكن فلنسكت عما سكت اله عنه .

وأما السجود لآدم، فهل المسجود هنا آدم عبادة؟ و واَّمَرَ أَلَّ نَبْدُدُّا إِلَّا

 ولا طائل تحت هذه العبادة اللّهم إلّا دفعاً لعبادة غير الله، اتباعاً لملائكة ! ال山

سورة يوسف، الآلية: •ع
سورة الشعراء، الآيتان: 9^، 9^،

أو أنها تكريمم لخليفة اله، أن يسجد لآدم إكراماً له واحترامآ؟ فهكذا الأمر! فهل يأمر الله بهكذا تكريم لسواه، وفيه إمانة لساحته، وتشريك له مكه امعه

 قمتها احترام العبادة فلا يحق إلّا للمعبود!
كما وآيات السجود تختصه - عبادة واحتراماً - بالله، وما وَوَخرُرْا لَلُ
 معنى سواء، دون أن تفسر إحداهمما الأخرى! .

فعدم جواز التسوية بين العالي والداني، فضلاً عن الله وخلقه، إنه من المستقلات العقلية، والسجود هو الغاية القمة من مراحل العبادة عبادة، ومن
 سجوداً، ومسرح البححث هنا هو سجودو اللعبادة والاحتوام دون الللعبة والاخترام، وهو - لا شك - منحصر في الله، منحسر عمن سوى الله مهما كان عظيماً، فلا عظيم بجنب الله! أترى أن الله يأمر بما هو ضـلال وظلم في نفسه، ولكي يرّغب إلى عبادة غيره أو احترامه كمئله سواءة. والقرآن في عشرات الآيات يصرح باختصاص السجود بالهه أيّا كان:
 أنه تعالى يمدح المـلائكة في اختصـاص السجود به نم يأمرهـم آن يسجدوا لآدم، فإنمـا الـخالق هـو الذلي يححق أن يُسـجـد لـه دون سواه، فـلا تـعني

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: ••1. } \\
& \text { (Y) سورة الأعراف، الآية: Y•Y. }
\end{aligned}
$$






تم ولم يسبق لأحد من أنبياء الله، ولا لنبي الأنبياء محمد يسمح بالسجود أو الركوع له، ومناط السماح - لو جاز لآدم - هو فيه أقوى




$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعران، الآية: Y.7. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة فاطر، الآية: r. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الجن، الآية: 1A. }
\end{align*}
$$







 في معناه أبو داود في ستنه - نكاح : •ع ع الع

 ولا ينبغي لأحد. . . ولو أمرت أحداً ان يسجد مكذا لغير اله لأمرت ضبعفاء شيعتنا وسائر . المكلفين من شيعتا أن يسجدوا لمن توسط ني علوم وصي رسول الها

الله، فهل (ابقي شي\& - بقي شيء|(1) للهّ، لو سوينا بينه وبين عباده احتراماً


 لغير الشه، ولهم! وهم من نعرفهم بفضلهم على آدم ومن فوقه، فكيف يختص آلم
 هي إلّا قيلة فارغة هراء، والله منها براء!

أم كان آدم قبلة لهم في سجودهم له؟ والقبلة لا يُسجد له، وإنما يُسجد إليه، وهنا السجود لآدم لا إلى آدم! نم لا تفضيل له عليهم بالسجود إليه كقبلة، كما الرسول يسجد إلى القبلة التي هي دونه! والسجدة لآدم تحمل

 اللهم إلّا إذا كان نعمة روحية من تعليم أو نبوة!

أم كان السجود له شكرأ على ما أنعم عليهـم بمعلم كآدم، كما تقول: سجدت لولدي - لرزقي - لصحتي . . والمسجود هو اله لما أعطاك وحباك!


 رسول اله أو من أريد به رسول اله - وفي حديث آلخر : إلاّل رسول الها أو وصي رسول الشا
 تنح! دع عنك أناعيل الأعاجم.
 أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال علي
سورة الإسراء، الآية: YY .
 لله ليوسف حيث وجدوه حيّا عزيزآ، فليس يعني السجود هنا وهنالك لآدم أو
 فاللام الأولى للمسجود له والثانية للمسجود لأجله( (r) تحذف الأولى حين تحذف اعتماداً على الضرورة العقلية والقرآنية وسائر كتابات السماء أن

 شكرأ لما خلق آدم، متوجهين إليه كقبلة، حيث كونه وسيطاً بينهم وبين الله في سجودهم وسائر عباداتهم لله .

 لتسجد على شيء فإنها ساكنة السماء لا ساكنة الأرض! وليس هنا السجدة (اعلى" بل السجدة "لـا!
ولكن „لـه في السجود، دون „إلىى" أو „على" ينحّي هذا السجود عن هاتين اللّهم إلّا معنيّاً ضـمنياً ما صلح معنوياً كالقبلة، دون كونه كتربة يسجد عليه!

أو أن لامه للانتفاع (اسسدوا ليتتفع آدمه| : اخضعوا لأمر الله في تحقيق مصالح آدم لحاجياته الحيوية نفسية ومادية، وكما نراهم هكذا لاملا يعملون، من ملائكة الوحي والمدبرات أمراً أم ماذا .
(1) سورة يوسف، الآية: ....
 سُجَّدُّا ( وخروا من الجله سجداً اله شكراً .


أو أنه يحمل مئلث المعنى : أن آدم كان قبلة والمسجود هو اله سجدة شُُكر له، وخضوع في صـالح آدم لأمر اله، والآية تتحملها كلها الانها ما دام المسجود هو اله دون آدم، ولأن (اسجده لازم فليتعد بشيء، فلام (اللهاله هي للتعدية . . اسجدوا اللها واللام في غير الشل لغيرها كما في سجدة الشا وليوسف" إذ تعنيان: اسجدوا له لآدم أو ليوسف!

يُسجد له لهل لما أنعم، لمّا أنعم، فله الشُكر بما أنعم وألهم (1)
وهل يا ترى أن الملائكة كيف سجدوا؟ لا شلك أنهم تطامنوا في غاية التذلل والخنوع، وأما كيف فلا ندري، فلكل كائن هيئة خاصة لسجوده كما

 يسجد كل الكائنات كما نسجد بوضـ الجبباه على الأرض، ولا سيما في السجود التكويني كرهاً أن ذواتها خاضـعة لإرادة الله، مسيّرة في قبضة اللا دونما تمنُّع، لا فحسب، فحتى الإنسان حيث يؤ لأمر بغاية الخضوع أحياناًا


(1) ومن أغرب ما نراه في مذا المسرح اختلان الثيخين الأهظمين المفيد والطرسي في مامية
 جهلتهم ومو المروي عن أبي عبد الش والظالمر في تفسيرنا والخبارنا .
 متواترة عن أثمة الهدى وهو من مذمب الإليا المامية أقول: ليتهما استندا فيها ذمبا إليه إلى كتاب الش، دون الن يقعوا في فخ دعوى التناتضى بين متواتر الأخبار! سورة الرعد، الآية: 10. سورة الرحمن، الآية: 7 الآلا
سورة الانشقاق، الآيتان: •Y، r.

ككلّ، وهو لا شك غير سجدة التلاوة في آياتها الخاصة، حيث الموضو

 تكون الهيئة الخاصة في الصهلاة كما أمر بنو إسرائيل حين دخول القدس :
 التطامن إلى الأرض كما يستطاع، وهو أركع من الركوع، وأرفع من السجود! .
فالسجود بكافة مـنوفه في هيئات خاصـة أو دونها، له معنى واحد :
 وحالاته وغاياته، اللهم إلّا هتكاً وهزأًا إذاً فلا تهمنا وتعنينا أن المـلائكة كيف سجدوا ويسجدون، وبعدما سكت الله عنها، وإنما آنهم خضعوا للغاية وتذللوا للنهاية بما لا يحق إلّا له، فسبحان اله عما يصفون!.

لا شك أن إبليس لم يكن من الملائكة كوناً في أهله وهيئته مهما كان





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: ه^ } \\
& \text { O. مورة الكهف، الآلية (Y) } \\
& \text {.ry ،ry (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الأنياء، الآية: •Y. }
\end{aligned}
$$

كما وأن المملائكة أيضـاً تعترف أن الجن لا تسانخـهم ولا تجانس :





 رجال أم - على أقل تقدير - ليست لهم ذرية فإنها بين رجال وإناث! . فترى إذ لم يكن إبليس من قبيل المـلائكة فكيف يشـمله أمر السجود
 ا'فعصياناً دون ذنب؟!

 يعتذر ويعترض بعدم الأمر!

فلقد شمله أمر الملائكة - كما وعلّه اختصهه أمرّ ثان - شمله حيث كان في العبادة بكيان الملائكة، وحتى في مكان المـلائكة، فعلّ منهم من حيث الملائكية الروحانية، مهما اختلف عنهم في غيرها، عبد الله معهم كما كانوا كانوا يعبدون، ردحاً بعيداً من الزمن نفاقاً عارماً كافراً، حتى أظهر مكنونه إذا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { 0- سورة الكهف، الآلآية: (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: } 71 . \tag{7}
\end{align*}
$$

 الكافرين المنا فقين

وهنا الاستيناء متصل، وعلى انفصالها فالوجه أنه لم بكن منهم لا كوناً
 اعتبر منا في ردف المأمورين وليس منهم في غيره، وعل" الفائدة منا أتم، إذ



 وتعاليل من قياس إبليس لمّا ترك السجود لآدم، أجمل عنها هنا وفصّلت في (1) نور الثقلين (1: 00) من تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل من أبي عبد اله 新






 اله تبارك وتعالىى آدم.

 أبي عبد اله

$$
\begin{align*}
& \text { O. سورة الكهف، الآلآية (Y) } \\
& \text { سورة الحجر، الآية: •r. } \tag{£}
\end{align*}
$$

سائر آياتها الست الأخرى، ندرسها في طياتها، وهي في صيغة واحدة: ردٌ



 يسجد كما أمر الله، واستكبر على آدم وعلى الله، على آدم حيث عدّه أدنى

 إذاً كفره لأنه ما سجد حيث التاركون من المسلمين للسجود كثيرُ وما وما هـم بكافرين، إذ يأبون دون استكبار، وإنما لاستكباره. لرده حكم الانه ومان الها ومادّته
 على الله، فهو أنحس من أي"ّ شركِ أو كفر أو إلحاد، ولذلك فهو زعيم الضالين أجمعين

إن (إيليس" كلما يذكر فهو زعيم النياطين، طالما الشيطان يعمه وسائر الشياطين، وإن أخطر مواقفه وأكفرها هو رده على رب العالمين، فاخلى الختص في موارده بـ (إبليس" : إحدى عشر موضـعاً من الذكر الحكيم، رهي طالما الشيطان يذكر في (IX) والشياطين في (IV" (IV) زائداً على جنوده الشياطين باسميه في (TY) موضـعاً: تنوي الاسم ونالوني الموقف: إبليس - شيطان - شياطين:
سورة الأُراف، الآية:

والإبلاس حزن معترض من شدة البـأس، وتطع، وانقطاع حـجة، وحيرة، وقنوط، وقطع رجاء، وانكسـار، وحزن، وإيقاع في البلس :

الالتباس
وإبليس يجمع في نفسه جميع هذه المعاني لاسمه : حزنآ على ما كُرِّم عليه آدم وطُرد، وتطعاً للجنة والناس من الوصول إلى مأمولهمم، مع انقطاع حجته أمام الله وأمام الخلق، وحيرة فيما تورّط فيه ووقع من هوّات، وقطع
 الحقول الدعائية أمام عباد الله، وحزن مما يجاهدون في سبيل الله، وإبلاس

.
إن إبليس يُبلس كما المجرمون مبلسون يوم الدنيا ويوم الدين : وَيَّى إِّا

 في مادته، والإبلاس منا هو الإياس، فإنه آيس عن رحمة الله ويؤيس عن رحمة الله ليجلب أكثر عدد ممكن إلى حزبه، ألا فتيقظوا يا أولي الأبصار!






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

















مواضع تلائة تذكر فيها قصة جنة آدم، كما وذكرت قصة المـعركة المصيرية بين إبليس وآدم في سبعة مذه منها، معركة تفتح للغاوين السبعة أبواب الجحيم كما ذكرت في سبعة، ندرس الثلائة منا ونترك السبعة إلى محالها، وفي الهامش عرض الاعتراضـات السبعة الإبليسية(「).
سورة الأعراف، الآيات: 19-0 0.
(Y) (Y) في تفسير الفخر الرازي : المسمى بالملل و النعل عن ماري شارح الاناناجيل الأربعة، ومي مذكررة في التوران المان على = شكل مناظرة بينه ويين الملانكة بعد الأمر بالسجود، قال إيليس للملانكّة:
=
مبعة:



فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف؟ .
الثالثت : هب أنه كلفني بمعر فته وطاهته فلماذا كلفني بالسجرد لآلآدم؟ الرابع : 'م لما مصيته في ترك السِبود لآدم فلِّمَ لعنتي وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا

لغيره فيه ولي فيه أهظم الضهرر؟؟




من الشر لكان ذلك خيراً! . .
مكذا زين لإبليس سوء تفكيره والْجواب كلمة واحدة :
 اللخاطئ والظالم المفتاق، وأما الغني الـحميد والعالم النّي علمه لا يبد فلم يسأل إلّا إلا كفهما! تم الحكمة في الـخلق مو إظهار لطفه ورحمته وإيراز عطفه ونعمته، نما لمن بذّل نعمة الش نقمة


 دون سعي بطالة وعطالة ومي خلان الـحكمة


 جزاء وفاقاً هو العصيان بنفسه في ظهور حقيقته، ولكي لا يسوّي بين المحسن والمسيه، وليحنر كل ستين


 إبليس، وفي ذلك التسليط ابتلاء يجعل من المدعين الإيماذ مخلصبن وغير مخلصين، ولتميز=

وفي هذه القصة مسارح للبحث والتساؤل ندرسها على ضوء المئلث من آياتها، تاركين الأقاويل والروايات المتناقضة التي لا تلائمها، كما هو دأبنا في
 فعلّنا نكون ممن يصلح ولا يفسد في آي الذكر الحكيم.

 الـخليفة المفضّلة على الملائكة وهو نبي؟ وكيف استِ استطاع إبليس أن يزلَّهما وهو خـارج الـجنة إذ أُمر بالهبوط قبله؟ ومَن هـم الـمأمورون بالهاع الهبوط :
 أسئلة حول هذه القصة المهمة التي تستعرض بداية ظهور الإنسان وحياته .

1 - جنة آدم
ترى إنها جنة الخلد؟ وكما يفهم من إطلاقها دون قرينة تصرفها عن وجه8ا؟

1 - وجنة الخلد هي خُلد دونما شرط الأكل من شجرة خاصم



الخلد لم يزلَّلّلحصول عليه بالأكل من شجرة الخلد وملك لا يبلى!
=
وني إمهالك إملال وإدلال، وليظهر مككون الانكره كما كما مو، ويظهر مدخول النيات والطريات لمن
يدعون الإيمان.


$$
\begin{align*}
& \text { [الالنياء: س"ب] }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأهران، الآية: •IV. } \tag{1}
\end{align*}
$$


وقد نهي آدم فيها عما اشتهت نفسه!


(\%) ${ }^{\text {(8) }}$


وإبليس كان من الكافرين!
0 - وأن الخلد هي جنة الآخرة، لا يدخلها أحدُ قبل الآخرة، فكيف
دخلها آدم وزوجه في الأولى وقبل أن تقوم القيامة! .
Y - وأنها ليست دار شريعة وتكليف وقد كلّف آدم فيها !

 ,لا يعرف لآدم عمل يستحق به الجنة قبل دخولها ولا موقف للمصابرة قبل معركة الشيطان! .
1 بِعِدِة| (V) كيف يدخلها آدم قبل إزلا فها وقبل ابتلاء التقوى! :

ov : سورة النساء، الآلآية (r)
(£) (
(0) مسرة: الامران، الآية: 0. 0 (0)
(1) (1) سورة آل ممران، الآية: 18Y.

سورة ق، الآية: ان (V)

فلدخول جنة الخلد التي لها ثمانية أبواب، نمانية أبواب شرحناها وابا ولم
يدق آدم حينذاك ولا باباً واحدة فكيف دخلها؟!
أم كانت هي الجنة البرزخية؟
1 - ولا دخول فيها قبل الموت عن الحياة اللنيا وكما تشهد لها آياتها:



(r) ${ }^{\text {(r) }}$
r والأولى دون الأبدان الأولى!
إذاً فلتكن هي من جنان الدنيا، وترى أنها من جنان الدنيا الأرضية؟ أم
السماوية؟

 المعني منها، حيث القرينة الأرضية هنا حاكمة دلا دونها دلا ليس أن تفسرها بما فُسرت الثانية مع فارق قرينة فيها دونها، فإنه من خرئ الآيات بعضها ببعض، وهنا قرينة قاطعة أن الهبوط كان من جنة في السماء فـاء :



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المؤمنون، الآية: .1. } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: (Y) } \\
& \text { (£) سورة الأمراف، الآية: £. }
\end{aligned}
$$

كلُ الأرض بجنانها وجاه السماء، وفيها حياة وموت وخروج منها الأها، دون الجنة التي كان آدم فيها، وأن في الأرض الشُقاء أيآ كانت دون هذه الجّنة



وضتى!
إذاً فلتكن هي من جنان السماء، المتوفرة فيها مواصفاتها التي ليست في
جنان الأرض أبداً.
وهل خلق آدم وزوجه فيها ومن ترابها نم أسكنا فيها استمراراً لكونهما؟
 الاستمرار فيما كان، وقد يلمح للدخول، فلا يقال للمكوّن في مكان فـان:
 فالسكون فيها هو الدخخول، وكما توحي له خلافته الأرضية منذ خلق الا

إذاً فهو مخلوق في الأرض نم منقول منها إلى جنة في السماء، علّها



.
فلتكن فيها حياة بلا شقاء، بلا جوع ولا عرى ولا ظما ومأ ولا ضسحى، فلتكن فيها أحياء وسعداء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ما يؤمرون. وترى كيف صعد إليها آدم وحواء نم كيف هبطا؟ القرآن ساكت عنها، فلنسكت عما سكت الله عنه.

Y Y Y خليفة الأرض كيف يسكن جنة السماء ولماذا؟
إن آدم - دون شك - خلق لهـذه الأرض بحياتها الشـقية البلاء مـنذ اللحظة الأولى ولكنه لا بدّ له من تجربة واستعداد، إيقاظاً لقواه المكنونة،
 الغواية، وتذوُق النهاية، وتجرُّع الندامة، واللّجوء المكيكين إلى ملاذ أمين فنسيان العهلد، ووسوسة الشيطان في الشجرة المنهية، والصحوة بعد السكرة، والندامة بعد المعصية، التي بدأت لآدم وزوجه في الجنـة النـة إنها مثال التتجربة البشرية المتكررة في الدياة الأرضية، فليستعد آدم وزوجه لمعركة الشيطان المصيرية الدائبة على هذه الأرض وليعرف أن الشيطان لا يكاد يتخلى عنه في الجنة فكيف له في الأرض، فليعدّ عُدته وعِدّته لمعتركُ هذه السـاحة بسلاح اليقظة حتى لا يقع في فخخّه، تمّ التوبة لو اعترضته


إن تجربة الجنة توحي بأن حياة الخليفة الأرضية هي حياة الجنة لولا اللخطيئة وسوف تنتهي إلى الججنة إذا تداركها بالتوبة، كما وتتدارارك حياته الـا
 وحتى إذا كانت توبة وقتية فضلاّ عن التوبة النصوح
وتوحي أيضاً أن ما حلت في حياته من الطيبات أكثر بكثير مما حرمت

 والآخرة إلّا أنها تنغّص الحياة المريحة، وتهدم صرح الإنسانية.


ففي معترك الحياة الأرضية تكفيك معرفة عدوّك بما عرفه الله، واللالتزام
 الأرضية، التي تجعلها راجعة إلى ربها راضية مرضية! .

## + - مـا هي الشجرة المنهية؟

لا نجد لها اسماً في آياتها الثلاث، اللّهم إلّا سمات وآثارآ، وهي هي المقصودة في كتاب الهـداية دون الأسماء، إذ لا جلدوى فيها إلّا تعريف المسميات، وعل" القصد من الشجرة المنهية ليس شجرة واحدة مما نعرفها، وإنما جنس ما يتشجر تحريضاً للشهوات والتشاجرات، فليس لها - إذن اسم خاص ولا مسمى خاص، وإنما كل ما يؤتر ذوقه وتناوله هذه الآثار: اللخروج من حياة الجنة إلى حياة الشقاء والعناء، حياة الجوع والعرى والظمأ، والضحى وظهور السوءات، ومي في ميغة أخرى : نسيان عهد الش

 اَعمَّم(1) كما في الآيات من طه، فضنـك المعيشة وشقائها، والهبوط من حياة الجنة إلى أرض التجربة والبلاء، كل ذلك من مـخلفات ذوق هذه الشجرة، التي تشجّر الحياة فتعملها فوضى، وتتشجر عنها الحياة الظالمة المظلمة فتخلِّف عيشة ضنكاًا

هذه هي الشجرة المنهية بسماتها دون أن نعرف اسمها أو أسماءَها حيث
 خابطة كالتي تسربت في توراة موسى: شجرة المـعرفة! وبين ما لا طائل

تحتها أو لا هلة بها وآثارها، أو لا دليل لها من علم أو أثارة من علم(1) وترى كيف ينهى عن تناول شـجرة المـعرفة بين الحسن والقبح، وهي الشجرة الطيبة التي خلق الإنسان لها، وأمره الله أن يعيشها متزوداً بها حياته وحياتها، مندّداً بمن لا يستظل في ظلها، ولا يتناول من ثمراتها؟ فكيف

ينهى عنها؟
ا'م كيف يعصى بتناولها قبل أن يعرف الحسن والقبح؟ ومن القبيح عصيان اله! فليعرف فيتعرف إليها بذوقها حتى لا يعصى ربه بعدها! فلماذا
 كان تناولها من أفضل الطاعة! تم ولا عصيان قبل المعرفة! حيث هي مهبط التكاليف الالهية، وأما المجانين أو البُله المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاّ، فليسوا هواء عصاة!

تم آدم الذي عُلّم الأسماء كلها وأنبأ المـلائكة بأسمائها، هـلّا كان هو من العرفاء ولحد يعرف الحسن عن القبيح حتى يعصي ربه في ذوق شجرة

المعرفة! إنها لقولة فارغة هُراء، خاوية عراء، والله منها براء!
وأما شجرة الكرم والنخلة والتين والحنطة والكافور والأترج والسنبلة
 والسنبلة مباركة في حديث الرسول، والنخلة أمُ للاَكلة، والحنطة إدام لدوام
 الطبيعية بينها وبين هذه العرقلات للحياة مادية وروحية، اللّهم إلّا كونه نهي (1) إنها ين ستة عشر قولاً: شجرة الكرم، النخلة، التين، الحنطة، السنبلة، الكافور، الأترج،

 سورة طه، الآية:

امتحان دون أن تحمل شجرته هذه وتلك من العرقلات، ولكنما التوبة - إذاً

 لعهد الله وإعراض عن ذكر الهـ. فنفسية الشُقاء هي من مـخلفات العصيان، ومادّيتها من آتار هذه


ومهما يكن من شيء فلنسكت عما سكت الها، ونفصح مستصفحاً عما ذكر اله، وما هو في مثلث الآيات إلآلا التي عرفناها : شجرة الإعراض ذكر اله، تتبع نسيان عهد اله، فتخلّف معيشة ضنـيكاً : انحرافاًا وانهرافاًا عن معنوية الحياة، وشقاءً وجوعاً وعرى وظمأ وضحى، التي تجمعها : والهبوط




هُمْ يَرْزوْنُ
نم الآيات تنهى آدم وزوجه أن يقربا هذه الشجرة، مما يوري



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الأران، الآية: Y. }
\end{aligned}
$$

 النشجرة لا تؤكل أو تذاق بسوقها وأوراقها! وإنما أثمارها، فها فهي هي النيا التي نهي عنها، والنهي عن قربها تأكيد للنهي عن نمرتها، ا(افالمعاصي حمى الشا فمن حام حول الحمى أوشك أن يدخلها
وهنا الأكل منها يعني ذوق تمرتها، دون شبع للبطن منها، ولا وا أكل

 وهذا الأكل الذوق خلّف دون فصل أو اختيار ظهور السوءات، ومن نم حياة العناء الهابطة الخابطة.
\& - وكيف النهي؟
لقد نهى اله تعالى آدم وزوجه عن أكل الشججرة وذوقها نهياً مؤكداً منذراً:


فهنا يهلد في اقتراف المحظور بالخروج عن الجنة والشقاء وأنه ظلم،


فهناك فيما فعله آدم وزوجه: زلة وغواية وظلم وعصيان وشقاء، وكلٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة الأمران، الآية: •Y. } \\
& \text { (7) سورة طه، الآية: آ }
\end{aligned}
$$

منها كاف في التدليل على أنهما ارتكبا الحرام، كما و و(وَلَا نُترَّاً تؤكده وتشدده!




يُتْشِرُونَ)
والظلم انتقاص إما بحق النفس والغير وهو أفحشه، أو بحق الغير وهو أوسطه أو بحق النفس وهو أدناه، وليس بحق اله إذ لا ينتقص في شيء:

 نم قد يكون الظلم بالنفس دون اقتراف منهي عنه كما في يونس : وْبُتحَنَكَ
 يسبق ليونس نهي عن ذهابه عن قومه مغاضباً مستاء: أن عصوا اله، وإنما انتصص في دعوته الرسالي إذ ذهب عن قومه ولم يهابر ! . .
وأظهر منه ظلم موسى نفسه فإنه قتل القبطي المشرك المقاتل كلإسرائيلي الموحّد، وليس هذا محرماً حتى ولو لم يقاتل المشرك فإن دمه هدر ، فكيف الم




$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعران، الآية: بّانـ } \tag{9}
\end{align*}
$$




 اللدعوة، وطلب الغفر عن مذا الذنب الظلم لا يعني إلّا أن يستر اله على البغضاء الفرعونية حتى يواصل موسى في دعوته.
ومهما يكن هنا وهناك من شيء فليس الظلم من يونس وموسى مسبـي




 اختلفت مراتب الهلاك والضلال واللعنة حسب اختلاف الظلامات.

فهل لك بعد ذلك كله أن توجّه ظلم آدم وعصيانه وزلته وغوايته بظلم غير محرم كما في يونس وموسى، وبينهما مثلث البون:

1 - إنهما لم يسبق لهما نهي، وقد سبق لآدم أثده بتهديدات!
Y Y - إنهما اعترفا بظلم توجّهه قرينته أنه - فقط - انتقاص في الديعوة



$$
\begin{align*}
& \text { سورة القصص، الآية: } 10 .  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: IV الآي } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: 1A. }  \tag{£}\\
& \text { سورة لقماذ، الآية: 11. } 11 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ץ - إنّ ظلم آدم مقرون بقرائن قاطعة أنه ظلم الزلة والغواية والعصيان، دونهما حيث القرائن تنفي عنهما ظلم العصيان. وترى هل يتحمل هكذا نهي أنه تنزيهي إرشادي، فإن ذوق الشجرة أثبع الهبوط عن الجنة فعناء الحياة الأرضية وشقاءمها، فقد نهيا عنها إرشاداً إلى الى الـى التتحرز عن هذه الشقاء، ولولا أنه - فقط - إرشادي : لا مولوي - لأنتجت توبتهما رجوعهما إلى ما كانا فيها ولم يرجعا بعدها؟! إلاّا أن المتصـور من النهي والأمر : الـمولوية - الإرشاد - مـجموع

الأمرين
فإذ ينهى المولى مولوياً وللإرشاد إلى ما يحمله من فساد، كان العصيان
ثنائياً فالظلم اثنان، كما في أكثرية النواهي التشريعية. وإذ ينهى مولوياً دون إرشاد إلى محظور الفساد، فهـذا نهي ابتلائي

فعصيان واحد لا اثنان، كما في القليل من موارده. وإذ ينهى إرشادياً لا مولويّاّ، فقد يتحمل توجيه خلاف الأولى! وقد لا يتحمله. والأغلبية الساحقة من أوامر الله ونواهيه هي من القبيل الأول فإن الله

 التبعات في المنهيات مما يزحزحها عن المولويات. كما ليس ذكر المئوبات في المأمورات يجعلها - فقط - إرشاديات، فكثير هذه الأوامر والنواهي القرينة بذكر المصالح والمفاسد، دنيوية أو أخروية، ترغيباً إلى الطاعات وترهيباً عن المحظورات.

وهنا الله تعالى ينهى آدم وزوجه عما ينهى مهلّدا لهما أنه ظلم يتبع شقاء كما في الكثير الكثير مما ينهى سائر الجنّة والناس، فهل هي كلها إرشادات

تُحـمل على ترك الأولى، وقليل هـذه الأوامر والنـوامي التي لا تحـمل
إرشادات؟
بل الأصل فيها كلها آن تكون إرشادية من المولى سبحانه، إلّا ما بيت
 أمرأ إرشادياً أو نهياً في صيغة الغواية والظلم والعصيان أن لو الو ترك اللّهم إلّا في مستحبات ومكروهات تحمل إرشادات غير ملزمة وهي بحاجة إلى قرائن قاطعة.

تـم التوبة عن اللذنب ليس لزامها رجوع التـائب إلى كل ما كان قبل
 - أيضاً - رجوعاً إلى ساثر ما كان. أترى أن الآكل للسمّ، الذي تأثر في جسمه لـحّ الموت، هل هو هو يرجع
 وابنه حياً بعد ما تاب؟؟ الا

 في العصيان، ولكنما التوبة ترجعه إلى ما كان من نزامة وطهارة الطاعة، دون هذه التبعة الدنيوية للعصيان. فالأصل في التوبة إزالة التبعات الأخروية، وتليلة هذه التوبات التي تزيل تبعات من الدنيوية كذلك. وأما القول أن نهيه كان في الجنة قبل تشريع أية شريعة، حيث شرّعت


$$
\overline{\text { (1) سورة طه، الآية: }}
$$




إذاً فلا يعني نهيه في الجنة نهي تشريع وحكم حتى يحرم عصيانه؟
فهذا غريب في نوعه! فإذ لا شريعة في هذه الجنة - وحتى بقدر نهي واحد - فكيف ينهى اله فيها، وأقل النهي أن يحمل تنزيهاً وهو من الشريعة، وإذا صحّ نهي تنزيه صح نهي تحريم على سواء فإنهما في كونهما من الشريعة شرع سواء.



 الانتهاء بنهي الله، مهما عبّرت عنه بشرعة أو غير شرعة، وليست الشُرعة إلّا

 الأرضية، كل حسب مقتضياتها ومتطلباتها، وكما تختلف الشرائع الأرضية




$$
\begin{align*}
& \text { سورة طه، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة طه، الآية: IYY }  \tag{Y}\\
& \text { سورة طه، الآية: IVV }  \tag{r}\\
& \text { سورة طه، الآيتان: 11A - 119. } \\
& \text { سورة المائدة، الآية: £A. } \tag{0}
\end{align*}
$$

مشهورة، أنه كان قبل النبوة(1) تم لا نجد تأويلاً يجعل عصيانه خلافاً
للأولى!

0 - كيف يجوز العصيـان من الخليفة المفضلة على الملائكة
وهو نبي!




حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا

 ذلك بذنب كير استحق به دخول النار وإنما كالن من الصغاير الميا الموموبة التي تجور اليو ملى الأنياء



عمران: :

 هصوني لأسكنهم دار العامين تال : - رايت إن أنا تبت ورجعت - تتوب علي؟ تال: نعم يا آدم! والما ما في اللدر المتور أنه كان نياً حين دخل الجنة فلا يناسب الآية كما أخرجه الطبراني وابو

 أتول: مجرد تعليم اله لا يدل على نبوة وإلآ كانت أم موسى وأم ميسى من النيين إذ كلمهـا
 لانه مخالف لكتاب اله الها سورة طه، الآليتان:

يذنب صغيره ولا كبيرة|(Y) .
 دون نبوة، وخاطب إبليس الكافر كما خاطب آدم الخليفة، فليس الخطاب إذاً دليلاً على النبوة حينه.

وترى كيف شمله عهد الله: النبوة، وهو ظالم ناقض لعهد الله:


 الطاعة، وعهد الله: الإمامة النبوة، لا ينال الظالمين وإن ظلموا لمرة وقبل النبوة؟.
أجل إنه ظلمّ، ولكن عهـد الله في آية الإمـامة هو عهـد الإمامة في النبيين، لا عهد مطلق النبوة، وإنما النبوة المطلقة التي تقود نبوات جزئية،

 دارت عليهم رحى الرسالات، هذه الرسالة القمة هي المقصودة بعهلد اله في آية الإمامة حيث لا تنال الظالمين، لا مثل آدم الذي هو في آدنى درجات النبوة!

وترى آن آدم حين المعصية نسي الشيطان أنه عدوٌ له؟ وقد عرّفه ربه إياه
سورة آل عمران، الآية: بr.
الهامش رقم واحد صر صا
سورة طه، الآية: 110.
سورة المقرة، الآية: 1Y\&
سورة المقرة، الآية: Yor



 أم هل نسي الرحمن أنه ربه؟ وأنه أحط دركات الغفلة عن الهُ فكيف يناسب آدم الخليفة! . .
 استكبر إبليس عن السجود له فلا ينسى موقفه منه.

إذاً فما هذا العهد الذي نسيه فدفعه إلى ارتكاب الخطيئ؟


ولكنه يعم بني آدم دون آدم، وآدم لم يعبد الثنيطان وإنما اغتر بما غرّه،
 آدم أو الإنسان.

 العهد وإن كان أعلى من الأوّل، فقد يعم ويناسب آدم، ولكنه أيضاً من بني

$$
\begin{aligned}
& \text { آدم! } \\
& \text { (1) سورة طه، الآية: ll } \\
& \text { YY - Y• مورة الأعراف، الآلات: (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) سورة يس، الآلاية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الأعران، الآلة: IVY. }
\end{aligned}
$$

أو أنه الميياق المأخوذ على النبيين، في درجة أعلى من توحيد الربوبية:



أو أنه عهد خاص إليه كما إليهم خاصة العهود حسب درجاتهم؟ ولكنه


 التككليف، وإنما التناسي الغفلة الغفوة الذي يتنافى وذكر الربوبية الموحّدة، فكل تخلف وعصيان هو من خلفيات نسيان حضرة الربوبية ولحدّ الإعراض






تم في اتباعه لإبليس وهو يعرفه بعينه وقد سبق التحذير عنه، وكأنه


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) ( } \\
& \text { (Y) سورة طه، الآية: 110. } \\
& \text { (Y) سورة طه، الآية: 110 } \\
& \text { (£) سورة طه، الآية: الآي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) سورة الأعراف، الآية: Yا }
\end{aligned}
$$


! ${ }^{(1)}$



 ويصدق إبليس في النصيحة ولا سمح الشا!



 في توبته ولقّاه كلمة رحمته، ووعده المرد إلى جنته فأهبطه إلى دار البلية

وتناسل الذريةه( ${ }^{(r)}$
فقد حل" بين غرورين ووقع بين محظورين : غرور بما قاسمهما وهو لا لا
 بمرافقة الأبرار، ومن نم محظور سابق من نهي الله، وآخر في غروريه: لعل
(1) سورة الاعران، الآيتان: •r، Ir.





 . نج الباذة عن الإمام أمير المؤمنين

الله نسخ ما نهى وفسخ ما عهد (فباع اليقين") بنهي الش ("بشكّهل) في نهي الشا
 عَزْنَأهِ يعصمه من معصية الله (فأهبطه اله إلى دار البلية وتناسل الذريةها نم ولم ينتجبه كولي عزم من أنبيائه اللنين حافظوا على عهد الله واعتزموا عصا علا
 سـادة الـمرسـلين الـذين دارت عليهـم الرحى وآدم في درجة مـن درجات الرسالات بعد ما عصى وأهبط!

هكذا يأتي الشيطان غروراً كلّ إنسان أو جان بغراره ومسلكه، فآدم



 كهذا، بدلوِ يتعلق هو به! وحب الشيء يعمي ويصميّ وهي وهذه أوّل تجربة توقعه في فخ العصيان دونما تعمد أو طغيان.

وعلى أكثر تقدير تذرع بعصيانٍ ما إلى البقاء في دار القرب والككرامة

 عصياناً على حدته - ودون تعمد وطغيان - على بعده الدائب لو خلى خرج الر عـي جنته - عن جوار الرحمة وجناب العظمة.

كعبد ينهاه مولاه عن المقام بجواره، فيغترٌ بما يُغر أن يعصيه هيماناً
مورة الأعران، الآية: الآية: IV. . .

للمقام بجواره، فليس إذآ هو البعيد البعيد في خطئه، مهما كان خاطئاً في تصرفه، حيث العبودية اللائقة بجنابه تعالى هي المطلقة الشاملة عزماً وعملا الِّ صالحاً، لا يحول بينه وبين طاعته أي غرور وإن كان في محبته . - ولقد كان ابتلاء آدم وزوجه شديداً بهكذا غرور، لا سيما وكما يروى ابتعدت حرس الشُجرة عنها حيث اقترباها، بعلما كانت تحرسها قبله، فظنا أن اله تعالى رفع حظره فأبعد حرسه! فمستهلّ هذه المـعركة المصيرية بين آدم وإبليس يوقظ النابهين أن يحذروا الثيطان الرجيم، حيث يحتال بمختلف الحيل في خطواته المضللة، فليكن الإنسان كله بصراً وبصيرة، كي لا يقع في فخه كما وقـ وقع الأبوان





7 - كيف استطاع إليس أن يزلههما وهو خارج الجنة إذ أمر بالهبوط قبله؟

في الحق إن إبليس إذ أزلهما كان في الجنة بين أمرين بهجوطه: أمر




$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الأعراف، الآية: } \\
& \text { سورة الأعراف، الآية: بالآ: } \tag{r}
\end{align*}
$$

 عَدُو⿳亠丷厂巾 ．．


فأمر الهبوط الجماعي هناك دليل أن إبليس كان بعدُ في الكجنة، ألن

 الجنة، مهها كان ذلك للسّيطان دحراً دائباً، ولأبوينا هبوطآ آبـباً إلى دار

الخلد والكرامة！．
 إلى العداوة الدائبة بين الشيطان وبين الإنسان، فما هي العداوة بين بعض في

هل هي العداوة بين قبيلي الأنانى والذكران من بني الإنسان، أم نسل الإنسان ككل حيث التثنية تخرج الشيطان، ولا مباعضة بين الإنسان والشيطان حتى تعمهما هنا المباغضة؟．

أم إنها بين الإنسان والشيطان طالما الشيطان غير مذكور هنا ولكنه مذكور هناك، ولا تعني المباعضة المجانسة، وإنما مباعضة في هذا الجمع العصيان، أو الجمع الذي يجوز عليه ككل العصيان، فثنائية الأمر وجماعيته تعنيان العداوة الدائبة بين قبيلي الإنسان والثشطان．
أو أنها－وبالأحرى－تعنيهما جميعاً، فآية الجمع تعني عداوة الجمع، بين الشيطان وبينهما، وآية التثنية تعني－فقط－ما بينهما كخليفة الأرض

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأهراف، الآية: Yع }  \tag{1}\\
& \text { سورة طه، الآية: IYY } \tag{r}
\end{align*}
$$

جميعاً، فحياة الأرض الضيقة العناء الشُقاء، هي حياة العداء بين بني
 إغراءات الشيطان، فقد يأتيك بنفسه أو خيله ورجله من ذوي جنسه، وقد




## 

طبعاً إنه من ملابس الجنة، ولقد ووري عنهما سوءاتهما بلباسهما نم

وقد توحي الآيات في اللباس المواري للسوءات - وقد بدت بما ذاقا
 أنهما ألبسا من لباس الجنة منذ خلقا دون انتخاب أو محاولة منهما، حيث اللباس يلبس السوه، فقبل أن تبدو السوءة لا دافع لمواراتها بلباس •
 عرف كل سوءة الآخر فأحسا بشهوة الجنس بما عرفا الِا، فلولا المعرفة الثانية لما أحسّا شهوة الجنس
 عنهما في أنفسهما وكما بالنسبة لبعض، أن اله أوراها تحت لباس الجنة،

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الانعام، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة الإسراه، الآلية: or } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعراف، الآية: .YV }  \tag{£}\\
& \text { Y• بورة الأعراف، الآية }
\end{align*}
$$

حتى إذا أبرزا سوءاتهما في أرواحهما بما عصيا، برزت لهما لهما سوءاتهما في أجسامهما، ليعلما أنهما بعد عائشان سوءات على سوءات، فلا يليقان حياة

الجنة.


 يعرفاها فيسوءاها لكرامة الجنة ولباس الخلافة، نم النزع في النهاية ليعرفاها فيسوءاها ويعلما أنهما على سوء والتى سوء إلّا أن يتبعا الهدى! ال

1 - وما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ومتى تلقاها؟ إن الكلمات هي كلمات التوبة وقد تلقاها آدم بين أمرين جماعيين





فقد تلقى آدم كلمات من ربه بعد العصيان وقبل اللهبوط، وتاب الله عليه كذلك قبل الهبوط، فلم تكن التوبة بالتي تنفعه في البقاء في الجنة، اللّهم إلّا
 إنها دار عمل دون جزاء، كما الآخرة دار جزاء ولا عمل .
ولأن اجتباءه بما تاب عليه وهدى كان في الجنة وقبل الهبوط وأمَّمَ اَبْبَبَهُ

$$
\text { (1) سورة الأعراف، الآية: } \overline{\text { r. }}
$$



 علّهما النبوءة دون رسالة، وهنا هدى عامة بعد الهبوط هي الرسالة بعد

اتساع النبوءة -
إذاً فترتيب القصة: أكل من الشجرة، فتلقي كلمات التوبة، فنبوءة، فهبوط فتوبة فرسالة، ولكنما النبوءة تنافي العصيان وقد عصىى! إلّا أنها كانت بعد التوبة.

 التوبة، وهذه الكلمات كان قبل الهبوط وبعد الأمر الأول بالهبوط، أفلا يدل هذا القرآن أنها هي تلك الكلمات؟.

 الهبوط، والترتيب حسب مـختلف الآيات، العصيان - ربنا ظلمنا - الأمر




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة طه، الآيتان: }
\end{aligned}
$$




 الكلمات دون نظرة لتلقِّيها من ربه، وقد لا تكفي - كذلك - توبة من الـي اله




 العالمين كمحمد


- ${ }^{(r)}$

والتلقّي هو التلقن، أخلاً للكلام على تفةٌّم لما يعنيه، إذاًّ فهذا الكلقي يحمل تعريفاً بأصحاب هذه الكلمات الألمأ الأسماء، أكثر مما حمله تعليمه بها،


 العصـاة والعصيان، إذاً فهم أولاء الأكارم الذلين بهم يتوب الشع على من

(0) سورة البقرة، الآية: •r.

يتوب، وفيهم الكفاح عمن لا يتوب أم لا يتوب عليه اله، ولا نعرف أجدر

(1) اللدر المنتور 1: ه ه - أخرج الطبراني في المعجم الصغير والحاكم وأبو نعيم والبيهي


 إله إلآلا اله محمد رسول الشا اسمكك فأوحى إليه يا آدم! إنه آخر النبين من ذريتك ولو لا مو ما خلفتكها . وفيه أخرج ابن البخاري عن ابن عباس تال : سألت رسول الشا لا


 العلامة النطنزي في الـخصاتصن


 وني أخرج الديلمي في مسند الفردوس بسند رواه عن علي






 غفرت لي فنفر الش له أتول: وأخرج الصدليوق مثئل في معاني الانخبار بإسناده إلى أبي سعيد
 محمد غيا الكلمات؟ تال : مي الكلمات التي تلقاها آدم من ريه فتاب عليه وهو أنه قال : يا يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلآل تبت ملي فتاب الها عليه إنه مو التواب الرحيم، وفي ملحقات الإحقاق r: VA من المولى معين الكاشفي في معارج النبوة ركن re

وتوبة العبد إلى الله، المقبولة، محفوفة بتوبتين من اله عليه: توبة أولى
 علم وحال وعمل، وكل ذلك بحاجة إلى توفيق من الله، ولا يوفق إلّا من



ع عَيْنَ 6
فهذا التلقي يحمل إلقاءً من اله تعليماً وتوفيقاً للحال والعملّ، وتقبلاً


فالعلم اليقين بالخطأ وبمقام الرب نور، يؤجـج نار الندم في القلب،
 وأمـمه قاعدته المتوسطة بين العلم والعمل وهي الندامة وكمـا يروى عن النبي

ولكي ينجو الإنسان من فخاخ الشيطان فعليه أن يكون دائب التوبة حتى يرجع في هذه المعركة الدائبة بالخسار على الشيطان وتد سان الن رجلّ عليّ علياً
 أمير المؤمنين 気 طاقة لي معه وقال: كلـما قدرت أن تطرحه في ورطة وتتـخلص منـها

فافعل ${ }^{\text {(r) }}$
=
 ان تغفر لي وتتبل توبتي ورواه مثله الثندوزي البلخي في ينابيع المودة ص aV الاني



وَلَا هُمْ يَزَنْوَنَ (我)
9 - ثم وما هي الهدى التي وعُدها هذه الخليفة؟



 (1) هذه الهـلى الآتية لـخليفة الأرض إلى الأرض لا ريب هي فوق هدى العقل سواء - كانت هدى تهدي العقل في أخطائه أو تهديه في تكامله الا الا ألم


 إطلاقآ فإنها لأولي العزم من الرسل حيث العز العم لهم يعني فيما يعني استقلال
 آخر، وليسـت إلآلا لأولي الـعزم من الرسل الـخمـيسة الذلـين دارت عليهـم الرّحى ${ }^{\text {(r) }}$

 ظلوا في فترة من الزمن ضـلالاً عن هكذا شرعة إلهية تـحمل كتاب وحي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة ط، الآيتان: (Y }
\end{aligned}
$$

برسالة، فليكن آدم رسولاّ بلا كتاب بشرعة غيرها، كالتي تهدي العقل نقط

 الرسالة، ومي أدنى درجات الرسالة .






 والسرور: لا يضل - ولا يششى : حتى في الحياة الدنيا ، أن تصبح حياته




(1) سورة طه، الآيتان: IYY - IYY.
 نبي كاذ؟ قال: نعم مكلمّ، تلت نم من؟ قال: نوح ويئهما مثرة آباء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) (1) } \\
& \text { (v) } \\
& \text { ( ( ) سورة طه، الآلية: 1Y\& }
\end{aligned}
$$


فليست توبة آدم بالتي تزيل عنه شقاء الحياة وضـلالها وخوفيا ونها وحزنها بل وعليه أن يتبع هدى الها في حياته الدنيا حتى لا بخاف ولا بـلا

يضل ولا يشقى.
فقد تخطّى هذه الخليفة المعصية إلى التوبة واللى الهدى، فعصيانه أهر أهبطه
 العناء، ومُداه أدخلته إلى جنة الحياة وهو في الدينيا، فتألّفت حياته الأرأرضية بحياة سماوية علينة إذا تعلق بوحي السماء، وهي أرضية سجينية إذا تحلل

ومن نم بنتقل المهتدون إلى حياة سماوية خالصـة أسمى من الأولى وأنمى، والضالون إلى حياة أرضية أتعس وأنكى!

رجعة ثانية إلى مئلث الآيات في القصة باستدراكات ونكات:

 معرفة وعلماً، مهما حملت هذه الثشجرة روح الشُقاء والضـلال.



آلَجَنِّةِ (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة طه، الآية: عاY الآ } \\
& \text { (Y) سورة الأهران، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$


 والجـمع أن سبب الـخروج والهبوط مو إبليس بـما أزلهـما دون أن يهبطهما هو بنفسه، تم الله أهبطهما جزاء بما كسبا أن استزلا بما أزلهما.世 - هنا أمران جماعيان بالهبوط يتوسطهما تلقي كلمات التوبة، أترى أن آدم عصى الأمر الأوّل حتى تاب، ثم أمر ثانياً بالهبوط؟ فكان عليه - إذاً - أن يتوب عن عصيانه الثاني إن خالف الأمر الأوّل؟ هنالك عصيان نم بداية التوبة في الأعراف قبل الأمر بالهبوط: ألَّك


 فقد اشتغل آدم منذ الـخطيئة في الجنة بالتوبة قبل الأمر الأوّل وبعده حتى تاب الله عليه، وعللّ الأول مـا كان فورياً دون مهلة وكمـا في طه:

 حين أزلهما، وبعد ما تاب عليه ربه وهـدى، وكمال التوبة كان بتلقي الكلمات بعد الأمر الأوّل الجماعي بالهبوط هنا، وكأنه يقول أنتما بعد قليل وتحقيق التوبة هابطان مع الشيطان، إذاً فلا عصيان ثانياً لآدم وزوجه، وإلانما إبليس هو الذي عصى ربه لحد الآن مرتين - مرة إذا استكبر عن السجود

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأهراف، الآية: Y\&. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الأعران، الآلتاذ: }
\end{aligned}
$$

 وزوجه إذ أزلهـما، إذ كان أمره غير أمرهـما، حيث هـما كانت لهـما مهلة تحقيق التوبة دونه، أو أن التأكيد لأجل التكرار حيث ظنا
 التوبة، ولأنه خلق خليفة في الأرض لا في السماء!

ومهما يكن من شيء فالأمر الأخير بجماعية الهبوط يحمل تحقيقه تكويناً بجانب ما يحمل إيجابه تشريعاً، مهـما كان آلآ آدم وزوجه مطيعان والشيطان عاصياً!
 - (r)



 وسواه، فقد بقيا عريانين حتى أهبطا، وقد تابا عريانين منكسرين، وإنه أحرى بحالة التوبة وأجدى .
 أن لولا وسوسة الشيطان بذوق الشجرة لم تبدو لهما سوءاتهما أبداً، إذ كان لباس الجنة لهما لزاماً، كما ألبساه منذ خلقا وأدخلاما، فظهور السوأة كان

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأهران، الآية: } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعران، الآية: • } \tag{r}
\end{align*}
$$

مقصوداً للشيطان نكاية بآدم وزوجه، أنكما تحمـلان سوءات في أبدانكما، وأخرى في أرواحكما حيث عصيتما ربكما فلست أنا العاصي فقط وأنتما مطيعان! فهذا عصيان بعصيان وأي فرق بين عصيان وعصيان؟ فطالمـا أنا
 الجنة، أم ماذا من أهداف أضاليل .
فالشيطان بخيله ورجله يحاول دوماً بخطواته أن يضـم إلى حزبه من عباد
الرحمن لكي لا يبقى وحده مرذولاً مدحوراً .
ومن تم كان لظهور السوأة هذا أثره في آدم وزوجه، أن يأخذا حذرهما

فعلى الإنسان أن يلتزم لبـاس التقوى الذلي يستر علـى الـعورات



 وما لم تظهر السوءات لا يندفع أصحابها لسترها أو علاجها، فقد كانت




7 - 7
(1) سورة طه، الآية: IV (1)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الانشقاق، الآية: } 7 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$


 معاً عن غرور الشيطان، وأكلا معاً منها فهما في هذا المسسرح على سواء





أقول: هما متشاركان في الظلم والعصيان والخروج مما كانا فيه والهبوط
 الأرضية وشقائها وجوعها وعراها وظمئها وضحاهما، إنها كلها تتوارد على

 وأمهاتهم وبناتهم أيضاً كما يتحملون لأنفسهم، بل وقد يفضلونهن علياء عليهم حيث

ففي الحياة الأرضية للرجال ضعف وأضعاف ما للنساء من أعباء
وشقاء.
V V


$$
\begin{align*}
& \text { سورة طه، الآية: IVV } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعراف، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: 17ع الآ }  \tag{£}\\
& \text { سورة الروم، الآية: الآلآ }  \tag{0}\\
& \text { سورة النساء، الآية: عץ. }  \tag{7}\\
& \text { سورة الأعراف، الآية: سץ. }
\end{align*}
$$

ذلك لأن آدم هو الأصل وهي الفرع، طوي عن ذكرها هنا حيث التلقّي وحي وهي محرومة عنه، وإنما تتلقى منه بعد ما تلقى، نمّ مي التائبة على


على الشك والترديد، وبين (انها التأكيد التي تؤكد مدخولها؟
في الدق أن وإنَّه لا تعني بنفسها ترديداً، وإنما شرطآ يلائمه كما يلائم التتحقيق وهنا التحقيق مستفاد من نون التأكيد والشرط يفيد مفاده،


 هي للمؤمن أشقى وأنكى، كما أن خوفه وحزنه فيها واقعان على ما يرى من من


ويشقى
ولكنما الشققاء في الحياة الدنيا، منها مشتركة بين المؤمن والكافر، لأنها لزام الحياة الدنيا، ولكنها للمؤمن مجبورة بما تستقبله من راحة الحيا الحياة الأخرى، نم وشقاء فيها تخص المتخلفين عن شرعة الله : التي تخفف كيّيراً من أتعابها، ولو طبِّت تماماً لأصبحت الحياة الدنيا الشقاء رحمة كلها كـا كما الجننة سواء، فالمؤمن في هاتين الشقاءين برحمة وراحة نسبية في الأولى



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة طه، الآية: }
\end{aligned}
$$

فضينك المعيشة في الحياة الدنيا هو لزامُ الكافر قلر كفره وراحتها - رغم أنها دنيا - هي لزام المؤمن قدر إيمانه، فليس الإيمان باللذي يعمّر - فقط الحا اللحياة الأخرى، بل إنه يجمع تعمير الحياة الدنيا إلى الأخرى، كمـا كـيا الكفر

هو ضنك فيهما .
 وأما ما يخوفهم أهل الدنيا في نفس أو مال أم ماذا، فإنها ليست بالتي تخوفهم ما داموا في مسيرهم إلى الجنة المأوى.
 عنهم من زخرفات الحياة وزهراتها، فما قدموه يقدمهم إلى الحسنى فلما فلماذا

(1) (1)

وأما الكافر فهو يعيش دوماَ بين حزن لما فاته وخوف عما يستقبله \$ذاِّنَّ
! ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحديد، الآية: Mr. } \\
& \text { (Y) سورة طه، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: MY (Y) } \\
& \text { (£) سورة الأهران، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) سورة الأحقاف، الآية: بان }
\end{aligned}
$$

فأتباع هدى الشه، بإسلام الوجه له، وبالإصـلاح وتقوى اله، ممن قالوا


يَرْوْنُنَابِا

على هامش القصـة:
هنا آيات توراتية مختلقة، وروايات أمثالها تسربت وترسبت في روايات إسلامية تشوّه وجه القصة إلى خلاف العقل والعدل، نضربها عرض الحائط حفاظاً على كرامة الوحي وذوداً عن ساحة اللبوبية والرسالة، ومن التوراة:
 قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل

منها شيئاً لأنك يوم تأكل منها تموت موتاً - .
فقالت الحية (يعني إبليس) للمرأة (حواء) أحقاً قال اله: لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقال المرأة: نأكل منها إلّا التي في وسط الجنة فقال الله:
 حينذاك تنفتح أعينكما وتكونان كاله عارفين الخير والشر . فأكلها آدم مع زوجه فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان. فخاطا أوراق طين وصنعا لأنفسهما مآزر وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة فاختباً آد آدم وامرأته آله من وجه الرب الإله في وسط الجنة فنادى الإله أين أنت؟ فقال آد آدم : سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت، فقال : كيف علمت آنـ أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة؟ فقال: المرأة ابتلتني، فقال : وأنت لماذا؟ فقالت: الحية غرتني . . فقال للحية. . . . وقال للمرأة: أكثر أتعاب حبلك،

 ويحع إلى الأبد فأخرجه من جنة عدن . . .! !

وافضيحتاه من هذه الآيات المقحمات في التوراة فأكثرها خرافات هراءات خارجة عن حدّ التصليح إلى مطلق التزييف، حيث تجهّل الرب
 بالإلهيات يزيتف مذه العبارات المجنونة المتناقضة، دون حاجة إلى إجابات! نم انظر إلى الذكر الحكيم والقرآن العظيم كيف يهيمن على ما بين يديه من كتاب، فيزيف زيف ما أقحم فيها، ويصدّق صدق ما تبقّى والهُ من وراء القصد.




罪
 إلَا




 يعقوب بن إسحاق رأس السلسلة الإسرائيلية، وأين إسرائيل القرآن من إسرائيل التوراة، إذ تفسره بمن صارع الله فصرعه فأخذ بركة النبوة منه حتى خلّصهس!

تُذكر إسرائيل (Y) (Y) مرة في سائر القرآن في ^\ سورة: 1 ( 1 مكياً (Y 1 (Y)
آية وفي V مدنيات (‘Y) آية .

راجع كتابنا (المقارنات العلمية والعقائدية يين الكتب السماوية،.

فبنو إسرائيل هم أكثر الأقوام ذكراً وقصـصـا في العهـدين : المكي والمدني - رغم أن القرآن المكي لم بعش وسطاً يهودباً في مكة وإنما هو

لذلك لا نجد خطاباً لهم بين المكية الـ: بّ - إلّا مرة واحدة : وليَبَنِّ




ومما يلاحظ أن طريقة عرضهم في العهد المكي يختلف عن المدني،
 من الدعوة وموكب الإيمان الواصل منذ أول الخليقة، وتوجيه الكتلة المسلّمة بما يناسب ظروفها في مكة، اعتباراً من وسط الأمة الإسرائيلية التي هي أولى الأمتين العظيمتين الحاملتين الشرعة الأصيلة الاللهية المترامية الأطراف: هما شريعة التوراة والقرآن، ولتعتبر الأمة المسلمة عما مضت من حوادث وكوارث وعراقيل في سبيل الدعوة والداعية.
لا نجد في العهد المكي تنديداً ببني إسرائيل إلّا قضـاء تحكي عن
 إيقاظاً للمسلمين ليأخذوا عنهم حذرهم في العهد المدني وعلى طول الخط،
 وواجه فرعون وملأه، ونجى بني إسرائيل الأذلّين وجعلهم أعزة، وأورئهم

$$
\begin{align*}
& \text { مورة طه، الآية: • }  \tag{1}\\
& \text { سورة طه، الآية: VV. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة طه، الآية: • } 9 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الإسراه، الآية: ع ع } \tag{£}
\end{align*}
$$

كتاب الدعوة، وليثبت المسلمون ويصمدوا وهم قلة أذلة! وجاه المشركين

 ثم في العهد المدني تأخذ الآيات في تأنيبهم وتأديبهم، مذكرة الجماعة المسلمة بكيدهم وميدهم، وأنهم أضـل الأقوام وحتى من الذين أشركوا : -次) فلا نجد أمة قبل الإسلام أكثر نعمة منهم، وأخطر على المسلمين نقمة،


 هنا في نيف ومائة آية وفي سائر القرآن أمثالها تذكر النعم التي حباهم الهل إياها، والكفران والنكران الذي واجهوه وجاهها. فهنا - وبعد عرض خلافة الإنسان وتصة الشيطان ومصيرهمـا - يبتدئ من هـذا المقطع بمواجهة بني إسرائيل، الذين واجهوا اللدعوة الإسلامية بشراسة نكراء، حيث قاوموها وكادوا لها بألوانها منذ بزوغها وحتى الآن، معركة شعواء تشنّها اليهود القوميون العنصريون على الرسالة الإسلامية منذ ذلك التاريخ البعيد، ضـاربة إلى أعماق التـاريخ في كلّ الأجواء والأرجاء وحتى اللحظة الحاضرة. معركة لا تتغير جذورها عبر الأجيال مهما تغيرت شكلياً، رغم أنهم في

تشردهم عبر القرون ما وجدوا من المسلمين إلاّا صدوراً حنونة، أو قلة أذئ


الرسالة الجديدة، ولكن كانوا أولّ كافر به وشروا بآيات اله تمناًّ قليلاً.

 اللِقيَ، وتصلُّهم على الفوقية العنصرية. يبدأ بنداء حنون تذكرهم فيها بما أنعم عليهم، وتأمرهم بالوفا بألواء بعهد الهـ والرهبة من اله، والإيمان بـما أنزل اله، وتنهاهـم عمـا حرم الشه علّهم يهتدون.
فليست قصة بني إسرائيل وأخرابهم في قصصهم أحاديث تنكرر طيّات القرآن لغرض تصّ التاريخ، وإنما تذكيرآ لأصحابها وأضرابها ألاريا وتحذيراً أو تبشيرآ للوسط الإسلامي في كافة الأجواء والأرجاء. وما أحوج الأمة المسلمة إلى درس تصصص الأمم الغابرة فإنها الأمة الأخيرة التي تضرب إلى نهاية الكون، فعليها - إذن - أن تتملّى من هذه
 أعدائها التقليديين، وكيف ترد على المكائد اللئيمة التي توجَّه إليها بأخفى

الوسائل وأمكر الطرائق .
فهله جولة جوّالة مع بني إسرائيل - وهم أعرق الأمم طوال التاريخ
 من: كيف ابتدأت الرسالة الموسوية وواجهت عدوّها الفرعوني اللدود، فكل حال ابن ماضيه وفي الإسلام المزيد! .



 فإسرائيل هو عبد اله، وإيحاء ثان، لشرف هذه النسبة وكرامتها فليرجعوا إليها - وهم أحرى - فالحسنة من بيت النبوة أحسن وأجدى، كما وأكا السيئة منها أنكى وأردى، فليحذروا السوء وهم بنو آنبياء!. وهذا الخطاب الحنون يضم ذكرى النعمة الإلهية الخاصة لهمّ، ومن ثم
 وترى ما هي هذه النعمة القمة الذكرى، وما هما العهدان، والرهبة التي تخلِّف النعمة والعهد؟ .
 وأنها نعمة خاصة ربانية تفوق النعم المادية التي تعم المنعمين آيًا كانوا وآيّان، فهل هي تفضيلهم على العالمين، وهي قرينة معطوفة عليها؟ : وآذُّرُما




وما النجاة من فرعون إلّا نعمة سلبية تعبِّد الطريق لظهور الرسالة الإلهية التي هي النعمة القمة!
أم هي هي الرسالة المتوطِّدة فيهم منذ إسرائيل إلى عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، طيّات قرون رسالية مشرقة تترى، تتوسطها شريعة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآيتاذ: (I) } \\
& \text { (Y) سورة إيرامـم، الآية: } 7 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 بكتابات هامشية للتوراة من الرسل الإسرائيليين إلى المسيح الإنجيل دعوة توراتية في شريعة الناموس، مهما تضـمنت توجيهات أخلاقية

 لا نجد نعمة لهم أنعم من هذه النعمة القمة: الجمع بين النبوة والملك، نعمة واحدة في اتجاهها، متعددة في بنودها وحدودها، حيث تنحو منحى تحقيق الرسالة وتطبيقها.

وترى أنها تختلف عن تفضيلهم على العالمين إذ قرنت بها وعطفت هي عليها، ولا تفضيل فضيل إلّا على ضوء فضيلة الرسالة الإلهية!

أقول: إن تفضيلهم على العالمين نعمة تعمّ الرسالة والملوكية، وأنهم
 وإيجايية الرحمات التي عبّدت الطريق للرسالة الإسرائيلية.

فهذه نعم لتعددها، وهي نعمة لوحدة جذورها واتجاهاتها، ولا نجد أمة منذ آدم حتى المسيح جمعتت لها ما جمعت لبني إسرائيل من نعمة، وهم
 وغابراً، دون الأمة الإسلامية السامية الـمفضّلة على العالمين في مئلث الزمان، في الطول التاريخي والعرض الجانغرافي، وهذه الأمة المجيدة التي حباها الله الخلافة والرسالية الخالدة، إذ سلبها عن بني إسرائيل .
أترى إذ أنعم الله على السابقين من بني إسرائيل، فكيف يمتنّ بها على الحاضرين وقد أخذت عنهم نعمة الرسالة وحوِّلت إلى نبيِّ إسماعيلي؟

ا'قول: لأن نعمة الرسالة المحمدية أكثر وأوفر من الرسالة الإسرائيلية،

 للتنعُّم باللّاحقة، لأنها نعمة تحمل البشارة بهذه النعمة! تم ترى ما مو عهلد الله عليهم حيث يناط بعهدهم عليه؟ عهـد وجاه عهد، ووفاء وجاه وفاء؟

 شريك له؟ عهلُ مشدود إلى الفطرة، لا يحججبه أو يفصله إلّا حجابات

الانحراف والغواية العامدة؟
أم هو العهـد الممعقود على آدم وذريته إذ أهبطه وزوجه إلى الأرض :


 أهلي الفطرة والشريعة: عهد ذاتي وآخر خارجي يتجاوبان في تحقيق أوامر

أو هو العهد المأخوذ على النبيين؟ والمـخاطبون منا ليسوا النبيين،
وإنما بنو إسرائيل!
أو مو العهد المأخوذ على أهل الكتاب وبنو إسرائيل هم القمة بينهم :


 MAV : سورة آل ممران، الآية







 سيما النبي الإسماعيلي الذي نقموا منه وهم يعرفونه كما يعرفون أبناةًمم:



هذا هو العهد البارز المعروف عندهم، المأخوذ عليهم وعلى النبيين





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة، الآية: Ir } \\
& \text {.V. سورة المائدة، الآية (Y) } \\
& \text { (r) سورة البقرة، الآية: بها الآه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (0) سورة الأنعام، الآية: •Y. } \\
& \text { (A) سورة آل عمران، الآية: 1. } \tag{7}
\end{align*}
$$


 بَكَيَيْنِّا بُؤَيْنُونَ


 لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات . . الرحمة المكتوبة للذين آمنوا : الفلاح . . : فلاحاً في الرحمة ورحمة في الفلاح بعد تكفير السيئات. وقد يعني هذا العهد مجموعة العهود العامة والخاصة المأحوذي
 الرسالة الإسلامية كما يبرز هو فقط بعد هذه الآية دون فصل : ولوَمَامِنُوا بِمَا
 واحدة في الاتجاه مهما اختلفت في صيغها وشكلياتها، على أن عهـد الرسالة الإسلامية هو العهود كلها، حيث يجمعها - كأكملها - كلها، وسوف تمر عليك البشارات الكتابية بحق الرسول محمد






$$
\begin{aligned}
& \text { A (1) : مورة الألحزاب، الآيتان: (1) } \\
& \text { loV ، سورة الأعراف، الآيتان: (Y) } \\
& \text { Ir (Y) سورة المائدة، الآيتاذ: (Y) }
\end{aligned}
$$

وطالما الخطاب الظاهر هنا لبني إسرائيل وفي إطارات خاصة ولكنه كضابطة عامة تعم كافة العهود المأخوذة على الأمم والأفراد، المقابلة لـما لما أخذه اله على نفسه جزاء لهم، فلا وفاء من الله لعهودمم إلّا بعد آلن يوفوا له

عهوده.
فليست عهود الله ووعوده فوضى تلعب بها الأهواء والآمال، وإنما الاأعمال هي التي تحلّد حدود تحقيق الوعود في كافة المجالات، فلئن سئلنا



لوفى الله لكمب|"(Y)



 فاله وفيًّ يحب الأوفياء ويكون عند طلباتهم إن كانت صـالـا أو لا تضرهمم، ولا يحب الناقضين اللّعناء مهمـا كانت ادعاءاتهم الها كاوية الخواء.
وكل وفاء تتطلب وفاءٌ مثلها وفي إطارها ، إن في توحيد الله، أو تصديق أنبيائه أو أوصيائهم() (أو في تطبيق أحكام الها أم ماذاء
(1) سورة فافر، الآية: •7.
 إن اله يقول: .. .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 7 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (€) (؟) }
\end{aligned}
$$

 - ع] قال : بولاية أمير المؤمنين
 حيث موقعها في ابتلاء إبراهيم، ولكنها في وجهة أخرى تعم كافة العهود وكل الظالـمين، فالذين يظلمون وينتقصون عهود الله، لـم يكن لـينالهـم عهودهم من الله، قاعدة عامة تعيش حياة التكليف ككل، وكذلك و ورَأَّفوأ
 خطابه بني إسرائيل، فإنما العبرة في الخطابات القرآنية عموم الألفاظ دون

خصوص الموارد.
= أقول: ومذا من باب الجري والتطبيق لا الثفسير، حيث الآية تعني اوللاَ بني إسرائلّ، ومن تم

 نقد خفر ذمة الشا وعهده. وفه عن معاني الأخبار بإسناده إلى ابن عباس قال قال الـ رسول





 مهدت إلى أمتي في علي بن أبي طالب، والنها (الأمة) لراكبة سنن من قبلها من الألمّ في

 من بعدي وخليفتي مليكم وهو وصيي ووزيري وأخي وناصري وزوج ابنتي وأبر ولدي






بالجنة يوم القيامة .

سورة البقرة، الآية: 1Y\&.





(r)

والرهبة مـخافة مع تحرُز واخطراب، وهكذا يجب أن أن يخاف الله من
عدله وظلمنا، وفضله وجهلنا، لا من ظلمه فإن الله ليس بظلام للعبيد!
 سواه - فـ المن خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الها أخافه اله

من كل شيء! (\%)

 فارمبونه إيحاء إلى استمرارية الرهبة، تعقيباً زمنياً، وتكاملها ريا رتيباً : أن يعيش الإنسان رهبة من الله لا سواه، ويتخطاها إلى أقوى فأرقى . .
 المذكور، والفاء منا لعطف المذكور على محذلوف من جنس اعنها، وما أحسنه جمعاً في عطف وعطفاً في جمع! . والنون ليس نون الجمع لمكان كسرماني جزماّ، بل هي نون الوحدة، الدالة بكسرها على يائها : (فارهبوني" .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النحل، الآية: 1 } 0 \text { ( } 0 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة الأعران، الآية: 10ع } 10 \text { (Y) } \\
& \text {. } 9 \text { • سورة الأنياء، الآية (r) }
\end{aligned}
$$



-نَّتُعِحْنُ
وفيه إيماءٌ إلى ما كان البعض من الأحبار يرهبون من بعض رهبة النكسة الروحية الإسرائيلية، ومن الفراعنة رهبة الفرعنة، ومن الأثرياء رهبة الفقر، فهم كانوا في ثالوث الرهبة من غير اله، فليتركوه إلى مئلث الرهبة من الها!

فذكر نعمـة الله والوفاء بعهـد اله وحصر الرهبة من الله، أنها تتبنّى
 يكفر، ولا يلبس الحق بالباطل ويقيم الصـلاة ويؤدي الزكاة ويركع مـع

الراكعين . . :


أمران يتوسطهما نهيان، أمرّ بالإيمان بما أنزل الها أولاً وبتقواه أخيراً،
 رباعي لا قبل له ولا سيما لمن ذكر نعمة الله، ووفى بعهد الله، ورهب الله! فالنهيان سياجان لتحكيم الأمر الأولن، والأمر الأخير سياج للثّلاثة : تقوى الله في الإيمان به وترك ما نهاه.



 اللسماء وماكنها، وإنما من مقام علِ، فكما القرآن نازل إلى أراضي القلوب من سموّ الربوبية وسماتها، كذلك الرسول نازل برسالته ووحيه، سواء حيث هما من عل إلى دانِ.

وقد تتحمل الآية كلا النازلين، قرآن محمد ومحمد القرآن، مهما كان القرآن الوحي أصلاً، ومحمد رسالته هو القرآن، كما هو وحيه الأصيل .

فالقرآن يصدق ما معهم من كتب الوحي وأنبيائه، ومحمد ما معهم من أنبيائه وكتب الوحي، فمحمد هو القرآن كما القرآن هو محمد مهما اختلفا في مظهرين!

 التدريج، ولا تدرّج لأصل الرسالة، ولكنما القرآن مُنْزَلُ : لنزوله جملة واحدة ليلة القدر، ومنزّل أيضاً لنزوله متدرجاً نجوماً طوال الرسالة.




هناك آيات تصرح آن اليهود والنصيارى حرفوا قسماً وأقساماً من آيات
سورة الطلاق، الآيتان: •1، 11.
 تجعل الرسول ذكراً وقرآنا ميينا إذ لا مرجع لـ (مو) إلا مو ولم يسبف ذكر من القرآلن. سورة البقرة، الآية: •9.


 يكذبه من آيات توراتية أو إنجيلية دخيلة؟.
إذاً فليس القصد كلّ ما معهمّ، فهل هو - إذاً - مـا معهـم من آيات



معهم؟؟ وإنما بعض ما معهم؟
وليس في تصـليق البعض لما معهم تحريضّ على الإيمان به، فإن كلَّ

 أكاذيب لا صدق فيها، فإنما يخلط كذباً بصدق، ويظهر كلًا بمظه الا بلا بغية الإضـلال: اشلو أن الحق خلص لم يكن للباطل حجة ولو ولو أن الباطل
 فيجيئان معاً فهناك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهـي اله الحسنى" بل وحتى إذا حاولوا أن يجمعوا كذباً خالصاً لا يستطيعون! . فترى إذاً لا يقصد من (اما معهم لا كله لمكان التحريف، ولا بعضه إذ لا يفيد فما هو المصدَّق إذآ؟.




أن يأتي محمد بالقرآن يستفتحون على المشركين أنه يأتي بأقوى شريعة إلهية


 إنها - فقط - البشارات المودوعة في كتب السماء، نم وفيما يعني الأعم

 كرسول إلّا ما أنزل قبله على من سبقه من الرسل، وقد يشير إلى ما معهـم:



وقد جمعنا في مولف خاص ما معهم من بشارات بحق الرسول الأعظم
محمد مجالٌ لاستعراض مواصفات القرآن في كتب السماء.
 وخاصة تخص ببشارات للرسول كتب السماء.
(1) سورة البقرة، الآية: 11 (1)

EV : سورة البقرة، الآية (Y)
(r)

(0) (0) سورة البقرة، الآية: 1\&7.

رسول الإسلام في الكتب السماوية وفيه هه من بشارات الوحي فراجع.



( ${ }^{(1)}$
وإليكم نموذجاً من هذه التي كانت في التوراة ولعبت بها أيدي التحريف


$$
.1 \varepsilon-9: Y \wedge
$$







 "المن تُرى يعلم العلم ولمن يفقّه في الخططاب للمفطومين عن اللبن
 فرض فرض على فرض منا قليل وهناك قليل (ه (1) لأنه بلهجة لكا لكناءَ وبلسان





فيؤخذوا (H) لنلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهزء! ولاة الشعب اللذي في أورشليم (1) (1) . () إنها بشارات لطيفة للقرآن ونبيه، تصريحاً بلغته (ابلسان غير لسانهمها أن نبياً غير عبراني يكلمهم بغير لغتهم، بقرآن نازل عليه نجوماً : ضأمرأ على آمر آلها
 أريحوا الرازح: التعبان، وهذا هو السكونها ولكن.


 ومن بينهما، الذين بشروا به!
 وترى النهي بخص آولية الكفر به فلو كفروا به آخراً أو بعد آخرين فلا نهي؟!
كلّا - إنه نهي عن مطلق الكفر به أولاً وآخراً، وذكر الأوّل هنا إيماءُ


 ينهون عما كفروا خلاف المترقب منهم نهياً عن واقع هو أفضح منكر فعلوه،


 والقرآن، وبأنّ وصفه وكتابه في كتبكم مذكورة! .
(Y) سورة البقرة، الآية: 19 .
(Y) سورة آل عمران، الآية: •سا

فيا لهذا الكفر الأولّ من ضـلال ذاتي وإضـلال للآخرين، فإنهم يستدلون
 كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم! وأهل البيت أدرى بما في اليت

فقد منعوا هنا آن يكونوا قدوة في الكفر، فححجة للنفوس الضيعيفة، رغم ما عليهم أن يكونوا أُوّل المؤمنين، فقدوة للآخرين الْا

نم الأوّلية المنهية منا تعم الزمنية والرتبية، وقد جمعوا بينهما ، فكانوا
 مشركين وكتابيين هناك، وكانوا كذلك أوّل كافر به في ألّه وأشده ، مهـما


 حيث لم يُعهد كفر أكفر من كفرهم وحتى الآن!.

 يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أجورممه، وكما بنت عن النبي سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهـ الـها إلى يوم القيامة ولا ينقص أولئك من أجورهم شيء ومن سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها وروزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص أولثك من أوزارهم شيء" .


إنها آيات بيّنات في كتابات الرسل الإسرائيليين تحمل بشارات بالقرآن
 التوراة والإنجيل وما بينهما من كتاب، كي لا يبقى أثر من محمد وقرآبآنه فيها، مغبة نمّن قليل وكلٌ نمنِّ بجنب آيات اله قليل! : من أثمان مادية

يأخلونها من الأثرياء المستغلين، ومن معنوية يكتسبونها : بقاءٌ ومزيداً على
 يرون شريعة القرآن خطرآ على كيانهم، ومكانتهم فيما بينهم من الربانيين
والأحبار - أم ماذ|!.
 مقابل الكثرة إذ لا كثرة في آي" الأثمان في هذه التجارة اليارة البائرة الخاسرة، حيث تبوء خواءً في الدنيا والآخرة! هنا المثمن المباعُ هي آيات اله، والثمن ما يكسبونه بتحريف آيات الهي الهـ، والثمن لا يشترى وإنما المثمن هو المباع والمشترى، فما هو التوجيه لكون الثمن هنا هو المشترى؟. علّه أن الثمن هو المرغوب فيه دائماً مهمـا كان نقداً أم سواه، فالذي
 ما عنده مرغوباً فيه أو مرغوباً عنه . فهؤلاء المححرفون آيات البشـارات كانوا راغبين عنها إذ إذ يرون فيها

 الله يوحي بأنهم عنها إليه راغبون.

 ثمناً ومئمناً باعتبارين، دون فرق بين المتاع والنقد، فقد يكون يكون النقد أيضاً مثمناً كما يكون ثمناً . وهنا - إذ كانت الرغبة - كل الرغبة - فيما يعتاضـون به آيا آيات اله المرغوب عنها أصبح العوض يمناً يشترى والآيات مئمناً يُشرى.

ولأن ما رغبوا فيه قليلّ بجنب آيات اله - أيّا كان - فالنهي يستأصل هذه التجارة بكل أثمانها أنها قليلة!.

وقد يكون المئمن مرغوباً عنه ولا يكون الثمن مرغوباً فيه ولكنه أفضل من الثمن عنده، فهنا يشرى المثمن ولا يشتري الثمن وكما في يوسف عند





 تجارة خاسرة إسرائيلية إن اشتروا بآيات البشارات نمنااً قليلاّ، رهبة من السلطات الزمنية، خشية من الناس وتقاة وحفاظاً على كياناتهـم أحباراً
 بعهد الله وميياقة الذي واثقهم به والنييين فآيات البشارات كانت تباع حفاظاّ على السلطات الإسرائيلية، وآيات

سورة يوسف، الآية: .
سورة النحل، الآلية: 90.
سورة المائدة، الآية: عـ
MV ( ( )


 أريد في الآية.

العقوبات على الأغنياء والكبراء تباع حتى يأخذوا هـم رواتبهم ولا تقع العقوبات على الأغنياء، وآيات الجزاء على الظلاماتات والفرعناء الاتيات تباع حتى لا تمس من كرامة الفراعنة والقياصرة. . وهكذا كانت شنشنة الإسرائيليين
 فيبرّرون التحريفات بغية الغايات.

نهيان في استفهام إنكار وتنديد: عن لبس الحق بالباطل، وعن كتمان
 المكتوم بغير لباس أو لبس الباطل لا يُلبس بالباطل، وإنما هو الحق الظاهر غير المكتوم يلبس بالباطل(r)

فكما آن لبس الحق الظاهر بالباطل محرم، كذلك كتمان الحق، فلا بلّ للحق أن يظهر بصورته وصيغته حتى يتبعه أهلوه، وللباطل أن يظهر كذلك حتى يجتنبه مخالفوه، فلا تخلطوا الحق بالباطل فتعمى مسائله وتشكل معارفه.

وهم في هذا المجال من التحريف والتجديف كانوا ولا يزالون يزاولون كتمان الحق إن استطاعوا أو تلبيسه بالباطل وتخليطه إذا ظهر، فقد حذا فلفوا بشارات عن كتابات النبيين، وكتموا أخرى عن بُسطائهمه، أو حرفوها بتلبيسها بالباطل، فيما كانت ظامرة، أم علّها إذا ظهرت لا تلا تدل على ما تدل، والقرآن يفضحهم في مواضيع شتى نتحدث عنها في طياتها.
مورة آل عمران، الآية: v1.

 حيث الحق المكتوم لا يلبس بالباطل إلا بعد ظهوره أو إظهاره
 أو من اللّبس الستر، الذي هو أيضاً من اللّبس، فقد كانوا يلبسون الحق


تغطية للبسائر الواضحة بما يُعمي عليها من باطل التحوير والتغيير، أو ما يسترها عن الدلالة بتأويل: تغيير اللفظ أو تأويل المعنى، ومما باطلان المان يُلبس بهما الحق، ولكنما الحق وهو : الثابت عند الفحص - له دولة، طالما

الباطل - وهو الزائل عند الفحص - له جولة.
تعال معنا إلى بشارات العهلدين : عتيق التوراة وجليد الإنجيل، ترى

 عنها في : ارسول الإسلام في الكتب السماويةها وفي التالي عرض لبعض نماذجها :

عمدوا إلى (محمدله) في التوراة فحرفوه إلى غير محمد كما في : (موشع 9: 9 - 0 - 0 من قوله تعالى حسب النص العبراني :

 ييسرائل إويل هنابِئ مَشوكاع إِشْ هارُوحَ عَلْ رَبْ عَوُنِحا وِرَّاه مسطهاه (V) .

هـا إنهم يرتحلون لأجل الـخراب، فمصر تجمعهـم وموف تدفنهـم و"امحمده لفضتهم والتقّاص يرئهم والعوسج يستولي على أخبيتهم (7) تأتي
 مجنون لكثرة إنمك وشدة الحنق" .

فـ (امحمد لفضتهم") تصريحة بينة باسمه المبارك وأنه سوف يأخلذ من فضتهم: أموالهم - جزية، وأن إسرائيل سيعلم أن هذا النبي - لكثرة إنمك وشدة الحنق - سوف يسفَّه ويجنّن وهو رجل الروح القدسي الرسالي. . . ولكنهم حنقاً عليه وحمقاً منهم وإثماً به دخلوا في مربع من التحريف:


 ترجمات متضادة مع بعض، مضادة للأصل معنوياً وأدبياً . فالأصل العبراني يقول : اموف تقبرم = موف تقبرهم - محمّد لكسفام = مححمّد لفضتهم - قيموش ييراشم = القريص يرئهم! - حوح باهاليهم = يكون العوسج في منازلهم"!
وهـذه الترجـمات الأربع حذفت حروفاً أو أضافت أخرى، وقدمـت


لبشارة.
فالترجمة الثانية جعلت (امحمدل) المفرد - جمعاً (محمديمي") مضـافاً بحذف اللّام - إلى كسفام: "امحمد يم كسفامل": نفائس فضتهمه، والأصل
 ("قيموش ييراش محمد يم كسفام" فترجمت بـ : يرث القريص نفائس فضتهمه، وهم في عجالة التتحريف نسوا أن يضيفوا ياء الجممع إلى محممد ويحذفوا اللام من "الكسفام" وميم الجمع من (پيراشم") فأصبحت الترجمة غلطة على غلطات!

وكذلك بقية الترجمات المفصلة بأخطائها في كتابنا : ارسول الإسلام في الكتب السماوية| .

فإذ قد نرى أنهـم يعمدون إلى (امحمد الرسوله في هذا النص ليحيدوه إلى غيره فماذا - إذاً بالنسبة لما لا يحمل اسمه الخاص! فويلهم إذ يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون حقه من

باطله!
 هل أمروا هؤلاء بالصاة والزكاة حسب شريعة التوراة؟ وقد أمروا قبله أن يؤمنوا بشريعة القرآن ولها صلاة وزكاة غير ما لها! أم أمروا بهما حسب الإسلام وهم بعد لم يسلموا فلا يمكن إقام الصالاة وايتاء الزكاة إسلامياً قبل الإسلام، ولو أتي بهما كأعمال وأقوال فأين إذاً ركن النية المنوطة بقصد القربة؟ . في الحق إن الآية مما تدل على تكليف الكفار بالفروع كما هم مكلفون
 (6)
 والزكاة - قدماً - على الخوض والثكذيب!

وأما أنهم لا بستطيعون الإتيان بهكذا فروع مشروطة بنية القربة والإسلام وهي مستحيلة قبل الإسلام؟ فهذا امتناع بالاختيار ولا ينافي الاختيار، حيث
 وإن لم يسلموا تركوا الواجبين بما اختار والكفر ! فالصلاة الصلاة، الزكاة الزكاة أيها المسلمون، النصارى واليهود، أيها

الإنسان أياً كان: الأن الصـلاة الإقرار بالربوبية، وهو صـلاح عام، لأن فيه خلـع الأنداد والقيام بـين يـي الـجبار بـالـلـل والاستكانـة . والاعتراف وطلب الإقالة من سالف الزمان، ووضـع الجبهة على الأرض كل

 الفساد، وصـار ذلك عليه في كل يوم وليلة، لثئلا ينسى العبد مدبره وخالقه فيبطر ويطنى، وليكون في ذكر خالقه والقيام بين يدي ربه زجرا اله عن المعاصي، وحاجزاً ومانعاً عن أنواع الفسادس|"(1)

فليس اله في عز ربوبيته بحاجة إلى ذل عبوديتنا، إلّا ما يرجع إلينا من مصالح عقيدية - أخلاقية - فردية وجماعية، من إقام الصلاة، لولا ها علا علها لم تجب! أو إذا وجبت فلقوام القيم النفسية امّا هيه.

واعلة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء، لأن الهُ

 والطمع في الزيادة، مـع ما في ذلك من الزيادة والرأفة والرحمة لأهـل الضعفف، والعطف على أهل المسكنة، والحث لهم على المواساة وتر وتقوية الفقراء، والمعرفة لهم على أمر الدين، وهو عظة لأهل الغنى الفى وعبرة لـهم
 له

فإن قال: فلِمَ أمروا بالصحلاة؟ قيل : لأن سورة آل عمران، الآية: 1 ال

مئلهم في أمور كثيرة، في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع
(المعروفل|"(1)
وهل الصلاة فرادى أم وفي فرض ثان جماعات؟ فرخاً على فرض؟.
 وركوعك مع الراكعين فرض على فرض، فالركوع منا يعني الصلاة، والمعية
 معية في أصل الإتيان بها، فإنها حاصلة بأصـل الصـلاة وقد أمر بها قبل

آن!
ولماذا عبر عن الصلاة هنا بالركوع دون السجود وهو أفضل؟ علّه لأنه
 الركعة ركعة دون اسجدةها ! وأن السجود يعم الصـلاة وغيرها كعبادة مطلقة، والركوع هيئة خاصة بالصـلاة، لنلك ترى هذه المعية في الركوع فقط دون







 رسول اله مثلـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة آل عمران، الآية: " } \\
& \text { (£) (£) سورة البقرة، الآية: } \\
& \text { (0) سورة الفتح، الآية: بو. }
\end{aligned}
$$

السجود أفضل من الركوع تراه مقدماً عليه حتى في ركوع جماعة الصـلاة:

تم ولم يختص الركوع بين أركان الصلاة بذكره إلّا في هذه الآية تدليلاً
 بالصـلاة من بين أركانها، فتكبيرة الإحرام تعم هذه الصـلا الصاة ومان وما لا ركوع فيها

 الأخريين، لا تخص شيء الها منها بالصـالاة، اللهم إلّا اللركوع وهو أبرز حالة ولا سيما في الجماعات!

وهذه الآية مما تدل على وجوب الجماعة في الصلاة، وسوف نوافيكم بإشباع البحث في آية صلاة الخوف إن شاء الله تعالى.

وبما أنهم أمروا بالصـلاة بعد الإيمان، يعرف أن الصـلاة هي أوّل ظاهرة من مظاهر الإيمان العبادة، فهي قمة العبادات وعمود الدين.

تم أمروا بالزكاة بعد الصـلاة تدليلاً على أنها أفضل وأوجب العباداد
 فردية بالله يجب أن يؤتى في جماعات المصلين، فأصبح هذا الدين جماعياً في كافة الجهات وحتى في الصـلاة.

وعل" المعية هنا فيما عنت، انضـمام بني إسرائيل إلى صفوف المصلين المسلمين دون استقلال لهم في صـلاتهم إن أسلموا، استغلا المالاًا لقوميتهمّم، حيث الإسلام ينسى ما كان، ويتبنى الحياة جديدة نظيفة عن كافة الأدران، إضافة إلى ما يتعلمون من فرايض الصـلاة حين يركعون مع الراكعين .
 استفهام إنكار بتقريع حار، يوجه إلى بني إسرائيل عجالة في هذه



 البر والأمر به عن الكتاب، وعقلاً في اللعوة إلى داعية الكتاب .

 معذور يبيّن عذرُه أو يبيّن فهو معذور، وأما أن ينسى نفسه فيما ينهى أو يأمر
 فذلك قطعاً غير معذور، فإنه خلاف عامد للكتاب وعقل الكتاب وعقل
 فهنا الآية لا تندد - فقط - بترك البر، بل ويئقل النهي عن الأمر به وأنت تاركه، فهو اللذي يأتي بويلات عقائدية وأخلاقية وعملية فيـمن يؤمرون.
إن مـعتَرِف العصيان في هذا الميدان يخيّل إليه نفي العصيان، واللّا فكيف ينهى عالم الكتابب ويأمر ومو نفسه في نسيان! أم هو العالم يلعب المب بأمر الكتاب - إذاً - فلا أهل للكتاب الذي يلعب به حملته(1)! فهنالك شروط عدة لمن يأمر ا'و ينهى (r) وليس بذلك الفوضى!


 في أحول الكافي عن أبي عمرو الزيري عن أبي عبد اله ص"

فمن الشروط المتأَصلة في جواز الأمر والنهي - الواجبين بشروطهما
 ثلاث تدلنا بوضوح على هذا الشرط الأصيل، هذه أولاما، تم ما ما ينقل عن


 ينهى عنه في عداد الإفساد وكما الأولى تعده خلاف العقل .
والتعدية هنا بـ إإلى" مضمَّنة نفي الميل إلى ما ينهى، لا لا - فقط - نفياً لاقترافه، بل واقترابه والميل إليه!

فلا يحق أو يجوز لناهٍ ينهى عن خطيئة إلّا بعد ما هو ناه نفسه قبله حتى

= لكَل" من وحد اله










 كتابه أنه أذمب عنهم الرجس وطهرمم تطهيرآ - الحديث . سورة مود، الآية: 11.

والاقتراب أو الاقتراف عملياً هو من الإفساد، وكيف لي بذلك النهي وأنا



(1) (1)

فصحيح أن فاعل المعروف غير الآمر به، وتارك المنكر غير الناهي عنه
 يترك المعروف ويفعل المنكر، ولكنما المقت الكبير والإفساد الكبير وخلاف
 بالمنكر وينهى عن المعروف بذلك الجمع المفسد المزري الضاري .

فهنا الآيات، وعلى ضوئها الروايات تأتي بحملة قارصة كبيرة على هؤلاء المفسـدين اللاعبين بالدين، اللذين يأمرون الناس بالبر وينـي
 فـ هلا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به ولا ينهى عن المنكر من قد ألمر ألمر
 للمجتمـع، خلقاً لججوٌ الصـلاح والطمأنينة ليعيشوا على رغد أمن ورا وراحة، إضافة إلى ما فيه من نبعة فياضة للخير من الآمرين والناهين فكل إناء إنما يرشح بما فيه، والمسلم المليء من الـخير يرشح به بعمله ولسانه، والنزيه عن الشُرير يرشح كذلك نهياً عنه، واجبان: ذاتي التي يتبنّى إصـلاح الفرده وجماعي يتنيّ إصلاح المجتمع، ابتداء من الذاتي وانتهاء إلى الجماعي•
 |المقت.
مذا من الحديث المفصل الماضي عن أبي عبد الش शِ قلت لـ عن الدعاء إلى الجهاد.

نرى خطباء من أمة الإسلام يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم
 (ايجاء بأحدهم يوم القيامة فيلقى فیى النار فتذلق به أق أقتابه فيدور بها كا كما يدور

 لأحدهم: يا ويله بم لقيت هذا إنما اهتدينا بك؟ قال : كنت أخالفكـم إلى ما

أنهاكم عنه(
فليكفت الذي لا يعمل عن أن يأمر، أو ليعمل نم يأمر وكما يروى عن الرسول
 ترك يكف عنه سخط الله - مهها كان هو تاركا آل كسائر التاركين - كما آن عمله بما قال يكف عنه سخط الله، حيث المعني من السخط في هـر الماركا المجال هو المقت الكبير، فلو ترك الأمر بشيء وهو تاركه، كف عنه المقت الكبير، مهما بقي عليه مقت صغير مرير

 تال: : اخطباء من أمتلك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسم ومم يتلون الكتاب - فلا . يعقلونا
اللدر المنتور 1: ع ا - أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن أسامة بن زيد آل سمعت رسول
 أهابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعرون وتنهانا من المنكر فيقول : كنت آمركم بالمعرون ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتي.
اللر المتنور 1: 10 - أخرجه الطبراني والخطيب في الاتخضاء والأصبهاني في الترغيب


 اللر المتور 1: 10 - أخرجه الطبراني عن أبي عمر تال قال رسول الشا

ف (امن لم ينسلخ من هواجسه، ولم يتخلص من آفات نفسه وشهواتها، ولم يهزم الشيطان، ولم يدخل في كنف الله تعالى وتوحيده وأمان عصمته،
 فكلما أظهر أمراً يكون حجة عليه، ولا ينتفع الناس به . . . ويقال له يا خائن!

أتطالب خلقي بما خنت به نفسك وأرخيت عنه عنانك؟! !



عذابآ|(ع)
ومن أجهل وأمقت وأفسد وأضلّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تترك المعروف جهاراً، أو تفعل المنكر جهاراً، نم تأمر بما تترك وتنهى عمى تفعل، ولماذا؟!.

ألأنك تحب اله فتطالب حق الله من خلقه، فلماذا تخونه أنت مجاهراً مستهترأ حرمات الله أمام خلقه، خلافاً للعقل اللني يرشدلك إلى خلى خلافه، ، فإما
 تجاهر في فعله؟. أو إصـلاحاً للناس؟ وليس إلّا إفساداً لهم وتشجيعاً للناس في الجهار بترك شريعة الناس


 كالذابح نفسه


 قال : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً وعمل بغيره.

فما لم تأمر أنت التارك، أو لم تنه أنت الفاعل، فالناس أمثالك يظلون كما هم أما إذا تخالفهم إلى ما تنهامـم عنه أو تأمرهم به، فأنت أنت تفسدهم أكثر مما كانوا، وتفسد نفسك أكثر مما كنت! .

أما نفسك فإنها حجة ظاهرة عليك: لم تقول ما لا تعمل وأنت تعلم؟.
وأما همّ، فقد يزدادمم جرأة في هتكهم حرمات الها ، ووهنهم في عقيدة الإيمان، إن كانت، أو فسقاً على فسق، إذ يرون أنك مستهزئ بشريعة الها، وإلّا فماذا يدفعك للأمر بما آنت تاركه، أو النهي عما أنت فاعله؟. فهو الْا إذاً - يستجر اللعنة والنكبة إلى الآمر النامي ومن يأمرهم وينهاهم - فـ اللعن



هذه المظاهر المنافقة - ولا سيّما ممن يتظاهر بخلافها - إنها الآفة التي تصيبب النفوس بالشُك والريبة، لا في اللدعاة وحدهمر، بل وفي اللدعوات ذواتها أيضاً، لا سيما إذا كانت الدعاة من رجال الدين، حيث العرف الأكثري الساذج من الناس تعتبرهم تجسيداً للدين، فنفاقهم في أقوالهم وأفعالهم يحسب نفاقاً في الدين نفسه فهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم، حيث يسمعون قولاً جميلاّ ويرون معه فعلاّ أو تركاً قبيحاً، فتمتلكهم الحيرة بين هذا وذالك، فلا يعودون يثقون بالدين بعدما فقدوا ثقتهم برجال اللدين.

فالكلمة الرنانة الطنانة البراقة، الخاوية عن واقع معناما، إنها تأخذ

وسائل الثيعة ج (1 ص •عY ع 9 محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة عن
علي
المصلر ح 1 منه

موقعها في مسامع السامعين، ولكنها تصل هامدة إلى قلوبهم،، مجتئة بقية الإيمان لو كانت أو تزيد في رينها وفسقها إن لم تكن.

في حين أن الكلمة التي تخخرج من القلب، المفسّرة بالعـمل قبل الإفصاح بها، إنها ترجمة حية عن جمال الواقع، فتصل إلى شغاف القلوب

 اللسان لم يتجاوز الآذان.
 صاحب الكلام في فعل أو حال، وأجمل منه الابتداء بالفعل تم القول وكما يروى: (امروا الناس بالمعروف وانهوهم عن المنكر بغير ألسنتكم").

هنا القرآن يوجّه بني إسرائيل حين يواجههم ويوجّه الناس أجمعين إلى ضرورة الموافقة بين القول والعمل وضراوة المنافقة بينهما، بخطاب تنديد


 من الروايات، التي تبرز شرط العمل كأبرز شرط للسماح بالأمر والنهي صلاحاً ذاتياً وإصلاحاًا للمجتمع (ع) "

سورة النساء، الآية:
سورة الصف، الآية: Y.
سورة مود، الآية: AA.


 قال : وما من؟ قال: ترله
 يأمرون المشركين بالإيمان بمحمد الرسول الآتي وكانوا يستفتحون عليهم
 أحبارهم يأمرون أقاربهم من المسلمين بالثما
 عطياتهمَ، وكانوا يأمرون الناس باتباع التوراة وهم يخالفـونم



تخالف كتاب اله الآمر بتصديق الرسول الآتي محمد بصورة عامة - عن الأمر بشيء مع نسيان نفسك فيه، وتخالف العقل حيث يستقبح النفاق، ولا سيما هذا النفاق الذي يظهر في الأمر والنهي بمظهر



فلو أنهم كذبوا محمداً في صيغة واحدة قبل أن يأتي ولمّا، لم يكن بذلك الخطير المضلّل لضعفاء النفوس، حيث تكذيبهم - وهم أهل كتاب بعد تصديقهم، يؤكّد لمن سواهم أن محمداً لم يأت ذكره في الكتاب: .

=




$$
\begin{equation*}
\text { سورة البقرة، الآية: } 19 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

ثالوث اللاّعقل من أمرهم، فالمقصـود من الأمر والنهي إرشاد الغير إلى ما يصلحه واجتناب ما يفسده، وإرشاد النفس والإحسان إليها أولى من الغير، وتقديم الغير خلاف العقل وأن من يعظ الناس ولا يتعظ يرغّب النا العصيان أكثر مما كان، سناداً إلى أنه لو كان صـادقاً وصـالحاً لـما تركه إلى غيره، وهـا يناقض غرض الأمر والنهي ومو الإصـلاح، وأن على الآمر

 ومل يشترط في جواز الأمر والنهي كون الآمر الناهي فاعلاّ لكل برّ مستطاع له وتاركاً لككل شرِّ كذلك سراً وعلانية، أن يكون عدلا الآ في واقع أفعاله وتروكه لا في ظاهر حاله فحسب؟
قد يظن إطلاق التنديد له في آيتنا وأتَأُمْنَنَه ولكنها لا تعني إلّا ما (تأمرون. . وتنسونهها وأما المععروف الذي لـم تأمروا به وأنتم تاركوه فلا



تشمل نصاً غير القول المنافق للفعل، أمراً أو نهياً .
نم لو اختص السماح بالأمر والنهي بهذا المضيق في العدالة المطلقة لم تكن في هؤلاء العدول الكفاية في هذه المكافححة، لأنهم قلة والفـاسقين


 * (Y) [التحريم: 1]. . جلس رجل من المسلمين يبكي وتال : أنا مجزت عن نفسي كلفت أملي، =

عن المنككر من قد أمر أن ينهى عنه||(1) يخص التارك لـخصوص ما أمر به والناهي عن خصوص ما اقترفه، وكما يخصه (من دعى الناس الثى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في سخط الله حتى يكف أو يعملم ما ألم الـ ودعى إليها ومعها أحاديث عدة.

كما وأن مورد آية البر لا يتجاوزه، ولا إطلاق لها تخصها بالعدالة
 لم تأمروا به! وأقل ما هنا أن البر المأمور به هو القدر المتيقن دون سواه. وهل التارك لمعروف خفية يأمر به، أو الفاعل لمنكر خفية ينهى عنه؟ قد يقال: نعم، إذ يصلح المجتمع ولا يفسد حيث لا يعلمون كيف هو في سرّه؟ مهما كان كالذابح نفسه، فإن المتجاهر يذبح نفسه وغيره فعليه اللّعن والمقت الكبير حيث يضر ولا ينفع، وغير المتجاهر إنما يذبح نفسه وينجي غيره، فأمره ونهيه واجبان من الناحية الجـماعية ومحرمان من النا الشخحصية، فإن ترك الواجب وترك الأمر به فإتمان، وإن أمر به فإتم واحد لتركه، ومقت مـا لأمره مع تركه رغم أنه واجبّ، واجب أن أن يأمر بعد ما يأتمر، فإذ لم يأتمر سراً فليأمر .

أو يقال: : إن أمر التارك ونهي المقترف لا يجبان ولا يحرمان، كما قد يستوحى من بعض ما مرّ من أحاديث، ولكنما المستفاد من إطلاقاتها كتصاريح ولا سيما الآيات، أن أمره ونهيه محرمان ما دام لم يأتمر أو لم
=





ينته وإن كانا هنا أخف مقتاً ممن يجاهر بترك المعروف وفعل المنكر، وهما واجبان بوجوب الائتمار والانتهاء.
فالإتيان بالمعروف وترك المنكر، واجبان شان الانصياً، وواجبان جماعياً، مهما كان الأولل على الأعيان والثاني كفائياً، فمن يترك واجباً ويفعل منكران
 المنكر محظوران، مهما كان في ظرف الكفاية تركاً أو محظوراً واحداً . فالتارك الآمر بما ترك مو كتارك الأمر بما ترك وأضل سبيلاّ، كما

 المؤمنة، أن يحاولوا دوماً في إصـلاح أنفسهم وإصلاح مجتمعهم، لكي ينمو ويزدهر في كافة الأجواء والأرجاء.
ولا عجب أن يجتمع الأمر والنهي في الأمر والنهي، حيث الناء النهي عنهيا فعلي، والأمر بهما شأني يفرض على المكلفين الائتمار والانتهاء تم الأمر

وإن تعجب فعجب تول جمع من الفقهاء كيف لم يشترطوا في وجوبهما الفعلي ائتمار الآمر وانتهاء الناهي، وعساكر الآيات وفي ظلالها الروايات
 تحت على الأمر بعد الايتمار، وعلى النهي بعد الانتهاء. وسوف نأتي على قول فصل في حدود وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالاتها الأنسب طيات آياتها إن شاء اله تعالىى.


هنا - وبعد أوامر تمانية ونواه أربعة متداخلة، وتنديد ببني إسرائيل -

يأمرهم الله بغية تحقيق الائتمار والانتهاء، والتحليق على عوائقهما، أن يستعينوا اله بالصبر والصلاة، بجناحي السلب والإيجاب.

والصبر هو الصبرُ الاستقامة في الهزاهمز، والصـمود عن نزوات

 شـامل لسائر الصبر بسائر مجالاته وجلواته، كصبر على المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية)

إنه الصبر الجميل المتدرع درع الها الحصين في كل بأساء وضراء وحين البأس كطاقة صامدة سلبية تسلب عن الإنسان كل انتكاسة إيمانية في داخله أو خارجه، ويعبّد له الطريق للخوض المعارك الإيجابية في سبيل اله، ، فإنه شاق طويل، مليء بالأشهلاء والدماء، بالعقبات والعقوبات، والصبر هو الزاء الزاد الذي


(1) إذ لو كان مو المعني فتط لأتي بلفظه الـخاص پالصصومه لا ما يشمله وغيره، فالأحاديث

 - الهِ


الثر المنتور 1: 77 - أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عبا ذات يوم رديف رسول الش اله

واللين أخوه والصبر أمير جنودها .


قطع الرأس نتن باقي الجسد ولا إيمان لمـن لا صبر لهس|(1) والكصبر أحدكم ساعة في بعض مواطن الإسلام خير من عبادته خالياً أربعين سنة| (r)
دون الصبر التخاذل والتكاسل والمسايرة الممايرة، صبراً على الظلم والضيم صبر الهزيمة الخواء عن استقامة الإيمان والصموود! .
كما الصـلاة هي الصّهـلات، فإنها عمود الدين وعماد اليقين، مهمها شملت كافة الصّلات الإيجابية باله، إلّا أن الصـلا الصّا هي القمة فيها، وكما


 وينفد الرصيد، ومزيد ومزيد للرعيل الأعلى كالرسول الصلة باله، دائب الرصيد إلى الله.

منا يتقدم الصبر على الصـلاة - على فضلها - لأنه سلب وهي إيجاب:
 وهي تعبئة

وهذان الجناحان هما لزام كل سالك سبيل الها، دون اختصـاص بمن
(1) اللدر المتور 1: 17 - أخرج ابن ابي شيية في كتاب الإيمان واليهتي عن علي الرال: .



وفيه عنه هُ يخالط الناس ولا يصبر على أذامم.


الشا
 يفرغون إذا فزعوا إلى الصلاة.

خوطبوا من بني إسرائيل وكما في سائر القرآن، حيث يعم كافة الأشباه

 دون رسوب فيمن خوطبوا في عجالة النزول.

فالصبر الذي لا يستعان به، والصـلاة التي لا يستعان بها، هما خحاويان
 ترى ما هي الكبيرة هنا إلّا على الخاشعين؟ أمي الصلاة المستعان بها
 الأمر، وإن كانت أخف حِملاّ وئقلاْ؟ أم هي الاستعانة بالصهبر والصلاة مهما اختلفا حِملاً في الاستعانة بهما؟ أو هي هما وما وما قبلهما من فعل الواج اجمات وترك المحرمات، مهها اختلفت هي أيضاً في حملها؟.

لكل" وجه على اختلاف درجاتها ومرجحاتها لفظياً أو معنويآ، والجمع

 تقلمهما من فعل الواجبات وترك المـحرمات، وإن كانت الصـلاة المستعان بها، غير الكبيرة الثقلية، تككفي حَملاً لحِمل الصبر وما قبل الصبر وْوَإِنَّا



 خشع قلبه لله خضعت جوارحه لها، وقد تخضع الجوارح والقلب فارغ.

فالخشسوع لله يتبنّى الإيمان السليم أن يخنع الخخاشع بكله لله، مهـما




والحل أن الظن قد يقابل العلم كما هنا فهو ظن العقل ولا يكفي في الإيمان، بل وعلم العقل إنما يفيد إذا دخل القلب وتحول اعتقاداً راجحاً نم

وقد يقابل اليقين فهو ظن القلب الذي يساور العلم، وهو أحياناً أقوى



وآية الخاشعين الظانين تعني ظن القلب وجاه اليقين، لا ظن العقل وجاه العلم كما ويدل عليه الخششوع وهو حالة للقلب لا سواهن، وتمانلثها



 (v)

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة النجم، الآية: YA. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: 117 الالاية } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: Y\&Q. Y } \tag{£}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المطففين، الآيتان: ع، ه } \tag{7}
\end{align*}
$$

فغير فصيح ولا صحيح أن يعبّر عن العلم بالظن (1) والقرآن كتاب عربي مبين، والظن هو الظن في موقفه والعلم مو العلم، طالما كان ظن القلب

 دون حاجة إلى مراس في صالح، واحتراس عن أي طالح، ولكنما اليقين أو
 حيث اليقين هو سكون الفهم واطمئنان القلب مع نبات الحا للحكم وقد يكون القلب جاحداً أو مضطرباً، لذلك ترى أن لليقين مراتب وليست للعلم مراتب.
وترى أليس يقين القلب من علمه وعينه وحقه أحق أن يكون تفسيراً للخشوع من ظنه؟ فلماذا جيء منا بظنه، وكأن الخاشعين الموقنين في مثلثة الدرجات ليسوا من الخاشعين؟!.

ذلك لأن الآية تعني جموع الخاشعين بدرجاتهمه، المبتدئة بظنه -

 لـحدٌ في مـجالات المعرفة والزلفى، كمـا المععروف: الله - ليس له حدّ

فكما أن ظن القلب ويقينه درجات فالـخاشعون بـه أيضـاً درجات،
وهكذا ثفتر الأحاديث التي تفسر الظن منا بالعلم أو اليقين كما رواه في التوحيد من علي


 ومن بعض اليقين، اللهم إلاً باختلان موطنه كظن القلب اللني مو علم ويتين .

يجمعها أن الصلاة أم ماذا؟ ليست عليهم كبيرة ثقيلة، فإنهم لبخوعهم أمام الله وخشوعهم لله يجنحون إلى عبادة الله وطاعته، بل ليس لهم في الحياة اللذّ


 هو لقاء الرب؟ وما هو الرجوع إلى الرب؟ دعامتان للخاشعين بعد الصـلاة وهي عمود الدين؟

قرينة قرن اللقاء بالرجوع تدلنا على أن ليس اللقاء هو الرجوع مطابقاً
 منذ الموت، بل مو لقاء الرب ايّآ كان وأيّان، في حياة الديا الديا الـيا العمل ولا حساب، أو الأخرى الحساب ولا عمل، ومن أسباب لقاء الرب الع يوم الدنيا





 وما سواه دون كدح، فإنه لزام ربوبيته ومربوبيتها، كما وأن اللقاء المعرفة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الاننياء، الآية: •9. } \\
& \text {. } 11 \text { • سورة الكهف، الآلاية (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة النحل، الآية: 9V. }
\end{aligned}
$$

الضرورية بالموت نم الحشر يعم الجميع، مهما اختص لقاء الرحمة والثواب بالنين آمنوا وعملوا الهـالحات.
 ملاقوه هنا بما خشعوا، كما يلاقونه في الأخرى لقاء مزيد المعرفة والثواب،
 تحضيرهم للقائه منذ الموت، وعلمهم بلقائه بعد الموت يدفعهم إلى مزيد

ومزيد من خشوعهم ولقائهم يوم الدنيا .
 الحساب المؤقت في البرزخ، ولُقيا الحساب النهائي يوم القيامة، وتكملات
 والأمان، تحت ظلال الإيمان ورحمة الرب المنان المان فليست - فقط - الحياة الأخرى في القيامة الكبرى هو مجال الرجوع

 الأصل الأخير عن الحياة الأخيرة بعد الحياة البرزخية. وقد يعني من الرجوع هنـا مـنذ الموت إلى مـا بعد اللحياة الأخرى :

 - عَمِلْوَّهُ 6

فهنا لقاء بلا رجوع كما هنا، ولقاء رجوع في مئلث الموت والحشر واللقاء الرجوع الأخير بعد الحياة الحشر .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: YA } \\
& \text { (Y) سورة النور، الآية: ع7. }
\end{aligned}
$$

ولماذا الرجوع ولم نكن قبلُ في هذه الثلاث، فإنه الموت الأول، نم الحياة البرزخية لأولل مرة والحياة الأخرى ورجوعها كذلك؟
 واختيار، إذ كنا أجنة في بطون أمهاتنا لا نعلم شيئأ، وما قبله أو بعده قبل


(r) ${ }^{(r)}$

فهنا صبر وصـلات أخرى باله، خاشعين للهّ، ومن نمّ لقاء الشا والرجوع
.إلى الهُ فـ وإنَّ



آيات نلاث تفضّل بني إسرائيل على العالمين وتحلرهم عن الجزاء يوم






(Y) سورة غانر، الآية: 17 (Y)



وإنها تحلد موقف هذا التفضيل مبدئياً أنه ليس فوضى جزاف، وإنما جعلت فيهم النبوة ونجاهم الله من آلك فرعون مغغبَّة أن يؤمنوا ، فقد فضِّلوا
 ومنهم دون ذلك، فلما بغوا وطغوا فلم يحملوها الما أمة بدلت الفـا الفضيلة رذيلة حيث بدلوا نعمة اله كفرأ وأحلوا قومهم دار البوار .

كما أن هذه الفضيلة - في موقفها - تتحدد بالعالمين زمنهم، أو ومنذ بزوغ الرسالات حتى الرسالة الموسوية، ومن نم العيسوية وما بينهما، دون

 إذاً فهي فضيلة محدلدة وقتياً وفي إطار الإيمان، وأما بعد الرسـالة الإسلامية، وأما بعد كفرهم وتكنيبهـم بآيات الها، وأنهم كانوا أوّل كافر بار بها إذ جاءت، إنهم بعد هذا وذاك أصبحوا من أرذل الأمم، مهما كان المانما المؤمنون منهم أفضل الأمم قبل الإسلام.

فإنما الإيمان وعمل الصـالحات فقط هـما المنجيان يوم الجزاء، دون الانتسابات الجوفاء والهويات والأمنيات الفارغة: الهباء، فـ ولَّنَّهَ بِّأَمانِّكُمْ
 . وَلَّ نَهِهِّا



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الجائية، الآية: 1A. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: با }  \tag{Y}\\
& \text { سورة المدثر، الآية : سر الآ }  \tag{r}\\
& \text { سورة النجمه، الآية: MQ. } \tag{£}
\end{align*}
$$

 تَوَلَا(1) (1)

يَتَلَوُرنَ|(r)
مبدأ إسلامي عظيم هو التبعة الفردية القائمة على المساعي وحتى في إطارات الشفاعاتات، مما يستجيش اليقظة الدائمة في الضـمائر، في حالة عوانٍ بين الخوف الرجاء.

وطالما الخطاب هنا لبني إسرائيل ولكنه يشمل كل نفس حيث النص : لا تجزي نفس عن نفس، لا إسرائيلي عن إسرائيلي!

فمربع السلب يسلب عن كلٍ نفس أي جزاء وأية شفاعة أو عدل أو

1

فالجزاء هي الكفاية والغنى كما المجازاة هي المكافاة، فالجزاء يوم


 حتى زوجته وولنه كما في نوح لابنه وزوجنه، وني لوط لز لورجنَ

( سورة الانياء، الآلية: MA.


سورة التحريم، الآية: •1
(1) (1) سورة ط، الآية: 19.

(r)
(ع) (ع) سورة الالنياء، الآية: 1A.

وذلك خلاف ما كانت اليهود والنصارى يزعمونه أن أنبياءهـم أو آباءهم الأنبياء سوف يجزون عنهم ويغنون، أو لأنهم أبناء اله وأحباءه فلا يعذّبون،



كما وأن هناك هرطقات كنسية تهرف بما لا تعرف أو تتجاهل قائلة: (إإن المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ هـار لعنة لأجلناه (رسالة بولس إلى الى
 جازى كلَّ ملعون بلعنه صلباً وكذلك ذوقه حرّ النار، فأمته - إذاً - أحرار،

 الإنجيل : الا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض




الصغير! ${ }^{\text {( }}$ )
Y



(1) سورة المائدة، الآية: 19.

(r) (r)
(£) سورة المدثر، الآية: ع^).
 الممماثلة(1) فليس لأي نفس مئل تملكه حتى تؤتيه بديلاً، ولو كان فـ الوَلَا





قول فصل حول الشفاعة:
الشفاعة هي من الشفع قبال الوتر، فالعاصي بنفسه يستحق العقاب
 تحصل له وسيلة أخرى(r) وكانت الثفاعة في إطار التشريع، أو أن سبباً من الأسباب ينضـم إلى الموجود الناقص فتتم السببية بهذه الشفاعة التكا التكوينية إذا كانت في إطار التكوين كمعجزات الرسل، فإنها أفعال لها لا سواه ، تجري
 يخلق المسيح من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه ليكون طيراً إلّا بإذن اله وهذه الها

شفاعة تكوينية للتدليل على الرسالة الإلهية. وتأتي الشفاعة بمختلف مـيغها ومسوغاتها أم الإحالة لهها أو التي تفرضها في (ا ومن آيات الششفاعة ما تنحو منحى التككوينية أو أنها الهـدف الرئيسي


 كالتوبة ورجاحة الحسنات واجتناب كبائر السييات، حيث الثفاهة مي في المرحلة الرابعة.

 تغييراً وتطويراً بعـد الـخلـق الأوّل إلاّلا بإذنه، فإنه الو الوحيد في شـؤون

الخالقية)
تم هناك آيات كثيرة أخرى بين ناكرة نافية للشفاعة في التشريع مثّل التي مضت وأضرابها حيث تنفي الشفاعة يوم الدين وتنكرها من كلّ نفس لكلّ
 تُشفَّع، وإن كانت الآية تبدأ بخطاب بني إسرائيل، فإن هذه من مقررات يوم
 الشمفاعة وإنما المنفي فيها هو الشفاعة المطلقة.

وهنا آيات أخرى تثبت الشفاعة بعض الإثبات، لله وبإذن اله ويجمعها :
 يشفع برحمته، أو يأذن لمن يشفع فيمن يشفع بشروط.
(1) سورة يونس، الآية:
 من الها ولطفه كما فعل الرسول
 ولا توكيل ولا تخويل ني تشريع لسواها ومن الأولى أن يشفع نفسه برحمة من الشا حتى يوحي أو يلهم ويعلم، أو يشفع نعله بإرادرادة الها
 لهم كما في الرسول محمد
 شفيع كها في التوبة أو رجاحة الحسنات أم ترك كبائر السيئات في بياب الميا المعاصي، 'أم يشرع
 أن يتربى تربية بغية أن يشفع لـ لـ سورة الزمر، الآية: ع£.

 وللمشفّع له أن يشفَّع له، شفع الإذن وإذن الشفع، وليس الإذن فوضى جزاف، وإنما على شروط فيهما، جميعاً أو فرادى، ومنها الرضى: واوكَك مِّن





 قو لآ في اعتذاره .





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: Y00. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة النجم، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة النبا، الآية: (8A. }
\end{aligned}
$$



 الشانعين مند اله فليطلب إلى الشا أل يرضى صنه.
سورة مريم، الآيات: AV - AD.
 العبودية إلّا أن يفلت فالت من اللمم أم ماذا؟

 ولا لهم، اللهم إلّا لأهل اله شافعين ومشفعين أن يشهدوا بالحق عالمين، فيشهد الشافع أن فلاناً كانت حياته إيمانية ويشهد المشفع بأعماله ما يصدّق

الشافع (r)
فمن عاش حياة الإيمان ومات على إيمان، وبقيت له سيئات من كبائر لم تكفّر ولم تغفر، فهو الذي يشفع له يوم القيامة، حيث التوبة شافعة يوم



(0) (0) . . .

وبرجاحة الحسنات الكبرى مثل الصلاة، فإنهن يذهبن السيئات: واوَآَّهِ

(7)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يس، الآية: •7 }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزخرف، الآية: } 1 \text {. } 1 \text {. }
\end{align*}
$$

 الهِ العلماء منا مم أوصياء الأنياء والشهلاء مم شهداء الأممال من الأولياه.


سورة مود، الآية: لألألأ

ومن الحسنات ما يبدل السيئات حسنات: ٪إلَا مَن تَابَ وَهَامَنِج وَعَمِلَ

ولا شفاعة إلّا في القيامة لـمن رضي الله له قولاّ وديناً واتخلذ عند الرحمن عهداً ومات على إيمان، بعد ما كفّرت سيئاته بترك الكبائر أو بدلت حسنات، أو أذهبت حسناته سيئات، نم مات وعليه كبائر لـم تكفر بـما يجازى في البرزغ فاستحق العداب يوم القيامة، فهنالك الششفاعة على


شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي|"(r)
إذن فليست الشفاعة بالتي تشجّع على الانهـماك في المـعاصي دون مبالاة، وإنما هي سياج صـارم على نزوات المسلم في حياته الإيمانية، ألاّلا يقنط من رحمة الله فيترك سائر الحسنات لأنه ترك واحدة، أو يخخوض في السيئات لأنه اقترف واحدة لولا الشفاعة بتوبة أو رجاحة للحسنات، أو ترك للكبائر، أو شفاعة يوم القيامة.

فإنما الشفاعة الفوضى ودون شروط هي التي تشجّع على اللّامبالاة، وتناقض تشريع الأحكام، كاللي عند المسيحيين من الفداء الصليبي، كما آن

 اله شفاعتي تم تال : إنما شفاعتي لأمل الكبائز من أمتي فأما المحسنون الم فما ما عليهم من سبيل فتيل للرضا :

 ليس بحاجة إلى شفاهة حيث كفرت صغائره بكبائر المنهيات.

الناس يبتلون أحياناً بمنكرات، فلولا الشفاعة لخاضوا المحرمات، إذ يرون أنفسهم من أهل النار، دون مناص ولا فرار!

والحالة العوان بين الخوف والرجاء هي التي تصلح الإنسان، بين تحذر من المعاصي ورجاءُ للغفران، بعد العلم أن كسب السيئات دون جبران يُنهي


وإذا كان من الشُروط الأصيلة للشفاعة أن يكون المشفَّع له مرضياً عند الله قولاً في اعتذار وإيماناً وفعلاّ، فليحاول المؤمن كلّ جهلده أن يعيش حيان الإيمان بتحقيق العهد الذي اتخل عند الرحمن، لكي تنفعه شفاعة الشافعين،



 تكفيكم البكاء ثم الها يغفر لكم علد النجوم وتطر السماء لنا آيات من القرآن.

فلا نصدق إفراط المفرطين في الشفاعة هكذا ولا تفريط المفرّطين في نكرانها وإنما هي عوان بين ذلك، تصلح الألمة الاني وتجعلها دوماً بين الـخوف
 رواتها وعلت عُلّاتها، أو ضعفت وكثرت عِلّاتها، حيث الأصل مو كتاب الله لا سواه.

ومن الثابت كتاباً وسنة أن الرسول

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: 1 ال }  \tag{1}\\
& \text { سورة النور، الآية: هوه. } \tag{r}
\end{align*}
$$

 يوم الدنيا حيث كان مبعوياً يوحى إليه، واستفاضت الأحاديث أن المقام المحمود هو الشفاعة، وليست هي غروراً افهل يشفع إلّا لـمن وجبت عليه
${ }^{(r)}{ }^{(1)}$
وكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر ومن وجبت عليه النار ولا يشفعون

الجواب اهما من مؤمن يرتكب ذنباً إلّا ساءه ذلك وندم عليه وكفى بالندم توبة ومن سرته حسنته وساءته سيئة فهو مؤمن فمن لم يندم على ذنب يرتي



فجملة القول أنه لا يشفع إلّا لـمن ارتضى الله دينه، الذي يتخوف عن
(1) سورة الإسراه، الآية: V9.





احتجت إلى شفاهة محمد الا

 الش الشَ

 كان مؤمنا بالعقوبة لندم وقد قال النبي
 ارتضى الش دينه واللين الإقرار بالجزاء على الحسنا ما ارتكبه من اللنوب ليعرفته بعاقبة في القيامةا

المعصية ويندم عندها، ويرغب في الطاعة ويفرح عندها، حيث يعيش حياة الإيمان مهما اعتراه من عارض العصيان.

وأما المنهمكون في النهوات، الذين يهرعون إليها مسرعين، وإذا ما
فاتتهم ذعروا مغضبين، ثم إذا حمّلوا على واجبات تحمّلوها نادمين، فهؤلاء
 وكذلك النين لا يندمون، فهم يمارسون النهوات ما يفسح لهم مجال، ،
 دينهم هذا خطأ غير مرضي معرفيآ، كما أن أولثك أخطأوا عقيدا يختلفان دَرَكاً باختلاف اللّامعرفة واللإِيمان.

فسواء عليك في حرمان الشفاعة أنك من الكافرين، أو لست من

 هذه الدلركات، على أن تراكم المعاصي ترين على قلبك وتسلب عنك نور

 على غير إيمان خارجاً عن أمة الإسلام. فالمؤمنن لا يخلد في النار شرط أن يلاقي ربَّه بالدين الحق والإيمان المرضي، ولكنما الإيمان من حيث بقائه على خطر عظيم من جهة الإدمان في العصيان، فليكن الأصل في حياة المؤمن الالتزام بشرائط الإيمان قلر

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سر (1): } \\
& \text { 18: سورة المطففين، الآلية: (Y) } \\
& \text { سورة البقرة، الآية: A1. } \tag{r}
\end{align*}
$$

الإمكان، ثم إذا فلت فالت فهنالك الندم والتوبة، ورجاحة الحسنات على السيئات، وترك الكبائر، ثم أخيراً الشفاعة يوم القيامة بعدما كلّت أو قلّت مكفراتها من ذي قبل، ولا شفاعة قبل الآخرة ولا في البرزخ وكما يروى
 البرزخ . . 1 (1) وقد تكون في الدنيا باستغفار الرسول
 ألنَّهَ تَّآبَا رَّحِيمًا



. ${ }^{(r)}$

تم الشفاعة هي في حقوق الله إلّا الشرك :



 وانت تقول: كل شيعتنا في الجنة هلى ما كاذ فيهم؟



$$
\begin{aligned}
& \text { قال : القبر حين موته إلى يوم الثقامة } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة فافر، الآية: 1A. }
\end{aligned}
$$

حصيلة البحث حول الشفاعة:
هنالك شروط مشتركة بين الشافعين والمسَفوع لهـم: المَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوَلَا واتَّخَذَ عِنْدَ الرَّخْمِنِ عَهْداًا . .

الله دينه.
شروط خمسة بينهما تقتضي قبول الشفاعة قضية آياتها .

 كانت في البرزخ لم يبق مجال للقيامة، وآيات الشُفاعة كلها تنحو منـيا منحى
 ورواياتها في ظلالها طبقاً عن طبق!

 لصغائره فتصبح صغائره كبائر قد يشفع فيها بشروطها .

سورة الأنياء، الآية: الآية: MA. AY.

## فهرس الجزء الأول

V المقلدمة
V تعريف تفسير (ألفرقان في تفسير القرآن"ل
V ..... أُسلوب التفسير
9 المميزات الخاصة لهذا اللفسيرالنظرة الكلية والعامة للمصينف
YI رسالة من صاحب تفسير (الميزان) تعريفاً بتفسير الفرقان .
Yr المدخل
〔9 ..... كلام حول النسخ
orصيانة القرآن عن التحريف
09 ..... التفسير المأثور
7. شؤون النزول

## سورة الفاتحة

مكيـة - وآيـاتها سبع
79 سورة الفاتحة، الآيات: V-1
$v$. 1 - ("فهي فاتحة الكتاب")
ع - (اوهي أساس القرآنه"

VI ( 0 - (وهي الكافية)"
vy 7 - (اوهي الحمدل)
vr V - "وهي السبع المثاني")
1!

## سورة البقرة

("مدنية - وآيـاتها مائتان وست وثمانون")
WH الققرآن يتحدى في كافة الحقول
Yrq Y - عدم الاختلاف فيه
Y\&Yr - بعلم الغيب ومطلق العلمYAIسورة البقرة، الآيات: • - -
YqV سورة البقرة، الآيات: ع -rir...........................................................1 - جنة آدم
PIV - Yrin" - ما هي الشنجرة المنهية؟MYIع - وكيف النهي؟
MYV7 - كيف استطاع إبليس أن يزلهما وهو خارج اللجنة إذ أمر بالهبوطشץrقبله؟
rro V V اما هو لباسهما وسوء|تهما المواراة قبل العصيانه؟ - V
דץץ ^ - وما مي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ومتى تلقاها؟「£19 - نم وما هي الهلى التي وعُدها هذه الخليفة؟ro.على هامش القصةسورة البقرة، الآيات: • ع - ع
E.Y ..... قول فصل حول الشفاعة
\&حصيلة البحث حول الشفاعةE 14الفهرس

